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UNA COMP~1lACI"- CRtTICA miTRE EL NATURALISKO FRANCis

Y EL liSPAfOl:"

EVIDlIfTE EN' AUTORES PROTOTUICaJ

Virginia :Baldtdn
Lo101a Unift1'S ii7

6

de ~uniOt

1966

p

PREFAOIO
EsooP. 8s1;e 1;&p1oo no por saber DlUoho de '1 (no sab:!a nada) a1no por
otr8o razeSn.

En

e1 verano de 1964

Sr. Gre.h.a.m-Lujan.

Oada

ours'

l!XP1101!1Sn

uno tU"fO que esooger 0 una eaoue1..

11teraria de 1a oua.l esor1.b1r 7 dar oonterenoia.
top1oo oon otra persona.
1ismo, 10 acep1;'.

A! los 1;enos oon e1
0

una tendencia

Yo no quert. compart1r

UI1

Ouando not' que nadie ha.ld.a eaoogido e1 1:l atura-

Deapu'a de i.nvestigarlo un pooo, ore!a POl' tin aaber

algo sobre el asunto l' deoiU ampliarlo para la teais.

tesis, desoubn que a.lgunas opin1onea tormada.s

A1 leer

mas

para 1a

durant. eae verano, las tu,"

que oambiar.
Xi bibliogra:tia contiene no mas loa 1ibroa oitadoa.

11., varios

otroa

oon intormacio. pertineat ••
R., tres personas adem!s de

m! que ae

reaoo1~an

ahora..

K1 familia

ha. aguantado mucho, ain vaoa.oionea verdaderas (me qued& en e1 a11enoio de

1a oasa de ma padres durante las Pasouas), mis papelea POl' todas partea,
la inconvenieno1a general de TiaJe8 a Chioago (Newberr7 L1bral'l). No pu.ed.o
menoa de darlea a 1:leWbel'r7 7 al Sr. James Gra.baa-Luj&n (au fUeao.
oimentoa, au 1nspiracieSn) mia gracias sincer..

8U8

oone-

Al Sr. R&n7 L. Kirb1',

Jr., a.dem&. de las gracias POl' la oarta mal'sdada inaediatamen1;e al reoibir
mi pedida, 180 buena auerte en au nueva oolooaoiSn en Lv.u1siana State 'On1vera itT.
Como ej emplo del Ii atura.lismo eaoog{ a Zola porque 10 creta e1 pa.dre
l
del Natura.liamo, aunque dice '1 que 10 es Balzao.
lI t .sommei%' es bueno de

~le Zola, ~ romanoiers natura:!istes (Par1.a.
1928 ) , p. 8.

FrallC}OiB

Bernouard,

ejemplo porque
Pard.o Basatu seems ••• to have realized that it was in
Lt Msommoir that Zola real11' a.chi.eved. his masterpieoe,

the reason heine that it contains the least exaggeration
and is therefore the most txue to life of all his novels. 1

~

La P~ Bu_ lle'\1& e1 Natural1smo a Espana.

$J1

algunas novelas '1 en

ouestion palpitan'te. Sainz de Robles considers.

k!

madre Naturalesa. su

mejor novels..

.k!!. pygs

~

La.

escog! porque 1's. habia le!do 180 otra, 180 novels. oompanera,

Ulloa..

In. F. Brown, ~ Cathol14\ !aturalism of Pardo BUE (Chapel-Hill.
The University of North Carolina Press, 1957T, p. 'i.

LA TABLA DE KATERIAS
I.

II.

LA. NATURA.laEZA. DEL NATURALIS140

A.

Loa f'ond.oa

B.

Cria;tura d.e au 6pooa.

O.

Los oredos

~

WRE

NA'l'UllAl.i@ZA

A. La. autora.
B. E1 Na.tura.l1sllO en esta.obra
III.

X,t,N3S0DOIB.
A.

E1 autor

B. 11 It atura.l1amo en est&. obra
IV.

LAS Oal CL'OSIOIDlS
A.

Los oreclos oansid.era.doa

1.

Par oires aut ares

2.

Par 6sta

Para. oomenza.r este estuclio, no pu.ed.o menos de oltar a Zolal

"Mon

oui, parloBS d.u natural1eae, puisque llOua n' avo_ rien de Ja1eux A

Dleu.&

fa.1re. ttl Pero. manos al t%'a'ba.jo.
Pr1ae%'O, pud1era truar el desarrollo de los pensamientos del NaturallsBlO, ooraenzan40 slglos mtes, perc no ea el propSslto de ..ta obra el
de duplloar otra.

Donald. Fowler Brom nos da esta infoma.oionl

The terra naturalism was first used to indicate a ph110sollhl' W'l:l.1oh was opposed to the theolog1oal ldea of God.
and which sought the ult1mate pr1nolple, 1'1 at alli. 1n
nature. It might b. panth.istl0 or materialistlc. x
Brown slgu. su investigaoi&n .on oomenta.rio sobre Descart .. :/' Spinoza.

"who b.ll..... in the all-povertulneas of human reaaoa •• _ttl, LoGlte, Rume,
Berkel." Comte "We sha.ll not knoll' the ulU.ma.te 1Ilq ot things bu.t at least
lie shall knoW' the hoW' of tb1A&8 tt4 , Saint-Simon "soolet:/, could be made the
subject of a. solence

mants thoughts
are d"-e1"lB111ad. b1 ph1aiologloal. oaus.. • • _ 1 the_a 1Y:!1010Sg.ue" 6 ,
all

exact as 'biolog or plq8108tt' 7

"l!

Taine, quien introdujo

bMe

"j.

lJe!'SB......the blUlan an1mal with

his eveq

response, both moral and phl$loal, determined. b1' »bl'Siologioal laWB as
arbitraq as that ot gra;vltatloatt1 7 "Ria ph110sopq ot the determinlsm
exercised. on bwDan lite by the three foroes ot 1"&08, milieu. moment was \0

~le Zola, Une 0WNme (Parisi Francois Bernouard, 1880-1881,
p. 101.

~rown, .!it
)lbld."

.si.,

p.).

p- 1.

4;tbid..

'Ibid..

~b1.d., p. 4.

1Ib1d..

2

become the backbone ot the lI'renoh novel f'or almoS1 halt a. 0811tU17"1. Darwin, Claude Bernard, ZOla.
Zola. en ~ roman ~!i&.ri..Iaen1al tiene mAs in1eres en explicar au ad.a.p.
tao16n a. la. 11tera,tura los m'todos experimenta.les de Claude Barnard.
l' ~t'U.d.e

iroduot10n

l:

oomplata.

En

k!

l!l!-

.2:! l! Kedecine ex,p4r1menta.le que en darnos una. sU<Msioz

0\10t10n »*119te. Pardo Bub. 7 Zola en yne o"'!:Ime,

nos dan comen1ia.r1o sobre los au.tores tranoeses que con1iri'bu¥el'On a.l. desarrollo del Na.1iuraliamo.

Porque Zola es tranc's 7 porque e1 oomentar1o no

es violent_ente oontraa1ia40, bas1ia. dar por la. mayor pane las opin1one8 de
Zola.
En

.!!!! 0!:!RM9!'

Zola. explica a. los leC'boree de Figaro los an1iepasa-

dos franoe••s 'el If a.'fruraU.a_ I
Avec Diderot, qui e.t l'anottre de nos pos1tiviste8
d' aujourd t hul. na1asen1i les .&1ihodes d·obaena.tton
e1i d' experilDen1ia.1ilon applique.. A la. li1terature.
Aveo Rous8esu, le oa1iho11018me tcume au U1ae, 1a.
pas8ion l,rique s. deolar. et chante l' am. clu. monde.
Soue tou1ie ~eat10n 1111ieraira, il 7 aune question
philosophique. Le pantheiste Rous~eau al1a1t d8ftJ11r
1e ~re des romantiques, ta.nd.18 que le lIOs1tl"V18te
D1d.ro1i, mal," sea oontra.4iot10llS, e81i le writable
aieul des naturali8t.a t car 11 a. reolaa' le premier
la verite exa.o1ie au 1ihe£1ire et dans le roman. 2
Despuu de deolarar que S1iendhal 1\1e el primer hijo de D1derot,
Zola a1gue,
Ensuite pa.ru.t Balza.o ••• o· est un o'bserva.teur,
0' est un e:Q'rimenta:teur. qui a pri.a le titre de
dooteur de soienoe. so01al.. e* lnmaipe... ... 11 _,
oeria1nement le pere clu. naturalisme •• ,3

~b1d..f

p.

2

5.

ZOla, .!a' 01

lxb1d...

'D.

t..

104.

p. 102.

3
Cabe &lui 01tar a. la Pa.rd.o Bazan.
prop6sose Balzao realizar completo '3 enoiolop&dioo
estudio de las oostu.rabres y soo1ed.ad modems. mirada
POl' todos sua aspeotos J '3' deola.r&nd.ose doctor .!!!
oien01y soc1ales, quiso orear la. OODladia humi!!!;lt
resumen t!p100 de nuestra eda.d. ...1
Zola. nos dice que ni es al padre del Ii aturaliamo n1 1nvento 180 pal ...
bra.

" ••• ~e n' ai rien invent., pas meme le mot naturalisme, qui se trouft

danS )lonta.igne ..... 2

Y sisu.ea

51 ~e nta.i pas invent6 1a mot, ~'a.i encore moine
invent6 1a ohose. • •• qu'\U1 'oriYe.1n, que1 que 801t
son g6nie, est un simple ouvrier apportant Sa pierre
.t continuant, selon sea foroes, 1e viei1 'difioe na,tional. • •• Et ~. a1
amen' ainsi, en partaat du XVIIIe
si'ole .. a. constater l' 6'901ution naturaliste, qui e'est
d'olar1e d'abord par ltinsurreotion ro~tique, et qui
auJourd t hu1 pa.ra1t aboutir 8. 1-emp10i. 4ans lea 1ettrea,
des .6thod.. sOientifiquea d'obaern.tion •• "exp&ri.mentation.)

't'

Podemos aoeptal" que este tipo de 1s. literatura. es un producto de la

'Pooa..

Dice Zols. en otrs. obra que la novels. experimental es una OOJl8eauen-

oia de 1a e'9Oluoi6n c1ent!fioa del siglo, que as ls. literature de nuestra
edad oient!fioa como 121. literature. clasioa. y romantioa 10 as d.~ la. edad
esoo1!stioa y teo10gioa. 4
'rambi'n 1a. Pardo Bu4n reconooe la infiuenoia de la- 'poca,
••• loa periodos literarios naoen unoa de o'i;ros, se
suoeden con orden, '3 se en0a4enan con preoision en
ho de \1t1
oierlo mod~ .. metema.iiea. no basta el
5
.. crit8~' .u.... <:i.e mOhos, para. 1l'lnOvar :co
arU,s·u.oas.

oawa:

lEmilia Pa.r90 Bum, ~ au_stion Paliit;tte cuarta. idioion, ObrM
Comflatu 'romo I (Madrid, en ves a:e Ia oasa. pu.blioa.ci6n apa.reoe I .. fuent.
~uro S. Montero, Banos 238, EaqUina. A2;, Vedado, Habana., 1891), p. 81.
2zole.,
.!!l.t p, 105. 3Ibia..
4:lLule Zol&t !!!. Exieriaental Bovel. and Other Ess!St! (liew Yom. The
Cusell Publishing COIlp&n7, 1893). p. 23. (Univ. Kio1.'Of1lms. Ann Arbor)
;Pardo Bazan. .2,i- oit., p. 8.

.sm,

4

Hs.blanc1o del Naturalismo, escribe elllu
Es produoto na.tural, oomo el hi~o en quien se unen
sustanoialmente la sangre pa.terna 7 180 materna, d.ando
POl'" truto un individ.uo dotado de espontaneid.ad 7 vic1a
propis.. l
E8oribiend.o mas de la intluenoia de 1a 'pocs. sODre un e80ritor,
inc1uyendo en sus enores •
... antes que Zola nepae el libra albed.rio 7 proolamaae
e1 pesimismo, e1 vao!o 7 180 Dada. de 180 existenoia, Sohopenhauer 7 Hartmann a.taron 1& volunta.d. humans. a.l rollo
de hierro de la. tat alid.a.d., deolaranc1o que el mundo ..
un sueno TaO!O, , mU bien una peaad.Ula. ••• POl'" fu.erza
ha. de abunda.r en el sentido de los enores de la edac1.
misma. que inter,preta. 2
Del tio 10 e%plica as! •
• _. el natura.lismo _.. se cliterencia del realislllO no
s&lo en los dogmas 7 c8:nones, sino en la. e:xa.oerba.o1&n
del pesimismo, en el reorudecimiento de la. enteraedad.
moral que Francia ••• tiene que sutr1r POl' ruon..
m4ltiple8, relacionadas .. treohamente con su historia
social 7 politica.)
1:1rD7, escribiendo de la Pardo Bub, clice.

ft • •

_

she typified the

preooeupa.tions ot her oentUX7, torn between tra.d.1tional religious beliets
and modern science and Philosophy... 4 T otra. ves KirD71

"Emilia. Pardo

Bub was toroed to reckon nth two extremely disparate element& ot nineteenth-oentury thousht.
lxbid., ,.

39.

relisioua beliet and. scientifio rationalism_"'

~b14.". 13;.

31nr.1 Del R!o, Amelia A. de Del Rio,
tura esiaao1a 11 (We... YO$I Holt, R1neb.a.;r1l

'901~a

enell'a.l de la literaW~on, 19&0)0;-,7"3'&.

L. Kll"\J3', Jr., lh'ol'Uti~n..2! TheWS! i!! 1!! Critioal Writipp
~ Wovela ot Emilia P!£de Bay!! (Ann Arbor. Draaena.tion Abstracts
Univers~:'1' iI'crotilms, Ino., o. XXIV No.1, 1963), ,. 299.

4uan'l

'x:irb7, "Parclo Bula, Darwinism and
XLVII, Bo. 4 (Deoember 1964), p. 733.

.&! madre Naturale!,.." lI&siW,..

,
Tambien sobre 180 Pardo Baaan, Diea-Eoharrl nos dioel

dona.

Sin negar a
Emilia el valor que le oorrespOnd.
como introduotora del na.1iuralismo, ha. de reconooerse
que este, al igua.l que el romantloismo medio siglo
antes, eatab80 en e1 ambiente ... 1
Re mostrado los fondos del Na,tural1smo l' el l1eoho que es un desarrollo natural deniro de su epeos..

Ahora me qued.a. dar 180 lista de oredos

(o meJor d1o110 las fao.tas) m~ importantes que vol' a usar como una. regla
oonstanta con la oual. med.ir las difarenoias entre al N8oturalismo de L'assom~ per .i18 ZOla '3' el d.

!!. IlWe Ii a.turaleaa

per Emilia Pardo Be.z!n.

:bile l' Emilia comparlen mAs que el noabre de pila perc tambien "le diferenoim mAs que bile, franoes, masoul.lno l' Emilia., espanola., feminine., all.':l,.1ua
podria. usar .sto oomo tema provooa.tiw.

Esoop 180 lista

dada per Diez-Eoha.rri porque oontiene las fases

destaoa.da.a, aunque a veaes parace dupliaar un poco.
Reduoiend.o So esquema los caracteres del naturalisllO
aolesoo .:' de sue segu.1dorea, tend.rlamos.
a. Protesta contra 180 tiran!a academioa. l' a'bolic16n
de las reglas ol&sicas.
b. lmitaoion de 180 Naturaleaa como norma. suprema
del arte.
o. Minuoios1dad desoript1vIrI el a.ri;e es una.
fotogratia.
d. Desoripoi6n realistal observaoion l' pres entao1on de 180 vida segUn el temperamento del Horitor.
"La novel a es 180 realidad. vista til, tra."". de un temperamento."
e. Supena10rac1on de 10 pa.to16gico l' merboso J
elevaoi6n a dogma de 180 1e7 de hereno1a.
f. Anula.oi6n del elemento eapirltual en 81 .er
humane, que qued.a. en pedal" de las tuerzu detem1n1stas
de 180 materia.
g. Pes1mismo. preferencia por 108 ub1entea ba-ios
'3' por los 'U.pos anormales.

mM

6

h. Lensu.a.;Ie popula.chero l' est110 desouida.d.o,
auaeno1a de l1r1smo.
1. AnUlao1on de los prinoip1os moralea l' soo1ales
y apologia del 1nst1nto.
j. Pseu.dooientif101smo, que da a la. novela. oaraoter
dootr1na.r1c, no se pretende divert1r, s1no ensena.r. 1
En el reato de esta obra, vo1' a. aervirme de eatas f'aoetas sin men-

oiona.r 1& :fUente oa.da.

~b1d., p. 1102.

V8lh

Los datos de 10. vida. de Emilia Pardo BUM nos dan el prinoipio de
este es~dio.

Ya he notado 10. :1.ntluencl& d.e la. 'pooa sobre el desa:rrollo

del Natural1amo.
apa.reoer.

El Naturaliamo,

0

alguns. forma de 61, oasl tenia que

Pero ;'por que I:qUdado en Eapa1ia. POl' la. Pardo Basan? Ella era,

primero, una. senora de iUStos refinados, una. cat&lioa. ferrlente, amante a
la bellesa.

Para entender POl' qu' uta s.nora deolUS oampeonar 180 oausa

del N aturallsmo, vamos a investiga.r alSO de su juventud.
a.ooesible as 10. de Sainz de Robles.

La tu.ente

mY

Esorlbe de una manera. &gil ("La

niiia

pa.reoe DRQ' 8mbebiu 7 uibabia.da."l), Tiva

(;..y ustedes 1& ven tan &bsorla. en su ma.motreto? Pues
ast&.ndolo, uste4as 1& verb sofooarse, erguirse, oerrar
y esconder au libro deb~o d.e <Nalqui.r . .eble, apenas
su "se;do sentide" peroiba. rumores de paaos 0 ins1nuaoiones de 11&.11ada con su nGibre, lejos, en otro p180 de
este hotellto
Sangenjo, o.'lOs oiJDientos 0&81 cUte la
marea. alta ••• )

te

y--podemos deoirlo-oon carino ("Eata
sensible y sensitiva. ••• n3).

niL. grave y g:raoiosa, sentimental,

Sal'tts de Robles nos da. eSta infcu,'Illa.oionl

••• ha. Moide el dla. 16 de septiembre de 1851 en La. CorWia.
Es un1s'nita. Sus pa4rea, don Jose Pardo BUG '7 Mosquera
7 doL. Amelia de 1& .a4a. Fi. .eJ:O& 7 SOlDOza, perieneoen a

aos de lOB lina.;ies m&s olaros 7 times de Oalioia.4
Se puede ver a dona. Emilia, hija. Un1oa., hablando con los a.d.u1tos
lpederico Carlos Sains de Robles, Obr¥ oomPletti (novelas L ouentos)
Buan, Tome I (Ka4ridl i. iiUllar, 19 7h p. 9.

de Emilia Pardo

2zbid., p. 10.
lx,bid., p. 11.

-

4zbid.

8
pOll'

falts. de oompaneros de su eclad, sola. en una. casa gra.nc1e, no diStralda

POll' hermanos, leyendo, pensando.

misma. dioel

" ••• en mis onoe

0

..

dooe

.

anDS

_1
gollO

..

De su ntiiell 7

..

era.. dona EmUia

de nina oria.4a sin amistades ni

mas

oompaft{a que la paterna, oon oonfesor prwlente 7 trato oontinuo de
gentes formales ••••1
POll'

su muoho leer, tenia poco intez.!'. en el pa.1s~e verclad.el"O.

T a1 leTanta 108 o~oa de la letra y los 1*1. en el
pai.~ e f . f que aa.d.1. pi•• e que repara en las plaTwain'''', .f' ni en nad.a natural-d.. Naturalesa 0 de
gracia externa-, a.;Ieno a su mundo prop10. La n:Liia
mira: ie~ . . !!. 7 ea que staue ella vienclose sin

mirarse.

Em:11ia qu1ere ver mu de 10 que ha.1', verda4eramente.
Insiste la mia, JIIU.1 duoha. 7a en que los o~os del
a.lma le piden m£S para ver 7 saoia.rse que le aloanzan
los

del cuerpo.
Este aDhelo es IlilY de tener presente, porque se~
un anhelo perenne en 1& niSa ouando d$~! 4e serlo 7 se
oonvieria en una adolescent., en una senorita casaclera.,
en una oasada, en una ~ ell' faDlOsa dentro ;r tuera de
Espana. La mna., 7a. mu.;jer, 1'\0 se aentir' ~am£S satillfeoha., encamina.da. siempre a. "un mas allan que ella
deseda que no tuviers. que ser s:1empre :1maginado.3
o~os

Podemos ver que Sa.:1nz de Robles oree importante esta afioi6n de 10. Pa.rd.o

Bazan, pero notamos tambi6n 1& falts. de interes en la N'atural•• a Terdadera
hirviendo alrededor de ella.
Dona. Emilia entr6 en un oolegio frances en dond. apr.nd16 a hablar
eae idioms. importante para su futuro.

Sainz de Robles nos dioe que no 1e

gu.st6 nac1a.,
.A. la ntna Emilia, modesta, inteligente, srma, due_ de
.! misma, produotora de sus af'anes, todaa estas co.parneraa que gallean a. t1'Oohe y moche el "i.adaaaaJd" la
a&Can de sua ou111as. Las reh\qe.4

1;)14. , 15 & 16.

2xb1d., 1" 11.

9
Esta nina., at1oiona.da. a la leotura, m&s bien se inst~, le1'endo los
libro8 de la familia-los olasioos espaiioles l' ha.Bta "varios w1w.enea ref'erentes a. la RewluoitSn franoesa, que se le figu""~,ba. a ella. el

mu

intere-

sante drama. del mundo."l
Esta tu.ente aiiade que "... las obraa predileotas de la

nina Emilia

segu!an slendo la Biblia, el gsijota l' la Il!!4!."2 Entonoes, "oumplidoa
los oatoroe

aiioa, 1'a se le permit!a leer to4o. Mstoria, poes!&, olenoias,

nowlas, tiloso:!!a., sa.t1l!'os l' hasta teologia."l Durante este

aiio, a pesar

de alusiones denigrantes de sus padres sobzoe los romantioistaa f'raDoesea,

dona. Emilia le,6

su primel!' 11'bro f'l!'anoes, !uestra SenOl!'a 2 Parts por Hugo. ~

Emilia Pardo Bu_ no .. enbe Dlob.o de lOB datos personale. de au
adolesoe:r..oia. Nuestra tu.ente.
Pero sobre tanto. noesos l' meros aetos, a la veil insisnifioantes l' s1~oat1vos, que segu1"amente llena.r:tan e1
vao!o de los " s de infano~ adolesoenoia 7 pubertad,
oen una. veleidad ds cU.sore01&n a medias t1ntas, 1a autora
t1ende un puente de sileno10. lEa una penal'
En 1868 pastS tres evenimisntos imporiantea.

oastS.

"Se viati6 de largo.

Se

:Estall& la l!'8vo1uo1on de aeptieabre_"' Antes de ownplir diso1s1ete

anos, "oontrajo matrimonio con don Jos& Fema.n40 Quirop 7

p4rez

de Deza•• V1

Despu,6s de .u matrimonio, comenzo a pasar los inviemos con sus
padres 7 marido en Madrid, una. parte so01al de su vida, pero por fin
aburrida..

Sainz de Robles la oita.

"Pero haoi&ndose aistem&tioos l' prolong_dose varios
inv1.~os, empezaron a deJarme en el alma un vao!o,
un sentimiento de angustia inexplioable, pareoido al
dsl que se aouesta lao v!spera. de un lanoe de honor T
lxbid.., p. 15.

2xb&d.., p. 17.

5IMd., p. l~h

'ibid.

3Ibid..

7,bld., p_ 20.

4xb1d.., p. 18.

10
le opr! ff.e antre suenos e1 temor de
tiempo para oump1ir BU deber."l
Comenao

fA,

ISO

deaperiar a

fija.ree en 1a Na:fiuralesa cuando Be retu.g1o en Galioia.

Aqu{, siquierat le q ttedaba ti_po para recogeree T
onentaree, para d1vertirse--seneible en 10 sEmSatoen paeeos, a pie T en coohe, a tra,,'- de Galioia,
excursionea eneantadoras que empesaron a oonvertir
SUB ojos "en miradorea" de 1a Naturaleza, revelando1e
sus misterioa delieiosos, pred.1Bponi'ndola a ser una.
paisajista inca.DSab1e :r sin igual ••• 2
~

Dejo bastante su escritU1"& durante los ..nos tiemos de sus tres hijos'i
Cuando el partido progres1ata del pa.d.re oeso de e:dstir, la ta.m11ia
se mua.o a Franoia.

La Pardo Buan aprenUo mu.oho por leer los autores

franceses, insleses e italianoe, por
a

Espana.

v1~ar

per EQropa.

Entonees wlvieron

donde se tnteraso Emilia en la filosotia nueva (alemana) :f la

antigu.a, tambi6n. 4
Ahora sf, ahora Emilia Pardo Bash OaD~Jla por otros
derro1;e1'Os literariosJt 4Poe.sia? No. J.Tentativas
d.raa8.tioas? No. Filosotia T veng& tilosotia.
tioa y oritioisao. 1de&8 est6t1oas. Sohelling-:f su
famosa "identidacl"-, Kan'i-y su "ruon pura"-, liohte-:f su "TO que se opene a .-~ ats."-, T SolUller, neine,
BUrger, Goethe, los Sohlegel.
Platon T Aristotelee
T Santo TOll_.~

en-

)1'-

" . 1
".
Pero dona
Wlia no sa.o.a mu.oho de la literatura espanola,
de la

oontemporanea.

.. lIto que sabia ella del Ill\UldO literario del IIRU1do t sin
N

saber a.penas del mundillo literario de Espaaa'"

,

Emilia Pardo Bazln se pasO elias y dia.s leyendo
&quellas poesias que haoia desdenaa.. su severid.a4
.1' .venil. • •• INf atio10nada ya a esta "pu.resa literaria"
que le ataoaba mas a la senaillilidad que al entezuUmien1io,
se coneedieS una nueva enralimitaoi6na ils. nevela.' lU,
21b1<1.., p. 21.
'1'0&<1.., p. 2).

)Ib1,cl.

4nicl., p. 22.

11
oasi sabia qu& geero era aquel, repu1;ad.o siempre como
una tabarr.., 0 una. nmt1sioa oelestial", sin otro :tin que
el de percier el iiampe '3 .1 de llevar a la juven1;u4 a 180
010ros1s.1
1M

Sainz de Robles alta a dona Emilia, tratando de 1& imporiianoia de

este hallazgoa
"ProdUjome el descubr1miento gran satlstaoolon

y me intund16 la lde.. d. p1'Obar a •• 01'1blr taabl6n
alSO novelesoo •••• 51 la novela se reduoe a 8II0riblr
luga.res y oosVwabree que nos son tam1lia.res 7 oaraoteres

que poda.mos estudiar en la gent. que nos rod.... entonoe.
-pens' Y'O-,PUedo atreverme, 7 puse llanOS a la obra.... 2
Su primera novela

fu'

Pascual 1&2e..

A8toblO~ !!. S

estwU.ete

3

de Medloina, 1879. Un encuentro oon viotor Hugo mate su inte~ en este
-11der
del l"Omantloismo. 4 A..y.!. vi!.1e !! .D?vios, novels. nueva, "puso ... un
• •• pr61ogo, en el que abogaba por unir al realismo de la novela espaiiola
el naturallsmo de 1a tranoes....... 5 Oemen Castro dice de Vl!a1e

!!. noviQs,

... •• la DOvela de esoanctalo naturalist .. que lleva al trente un manitiesto
en el que .e pl"Oolama la suprema aspiraoion de 1& sutora.
~_
..
6
naturalismo trano.. oon el realismo espanol.'·

la fUsion del

Entonoes estall& una bo:'lba literaria, una. serie de articulo. llamad.oa

k! ouesticSn pal.:pitaate.
"Xi ob~eto era deolr algo, en torma olara y amena, sobre
el realismo '3 el naturalismo, OOS88 de que se hablaba
muoho, pero oon lipre.a 7 sin que nadia hubiese tratado
el asunio de propeSsiio. • .. ex:plioo la f'.:>rluna del
libra POl.' su opor.tunidad y me ailiog aquello de mas vale
llegp a iiemDO que ronda.r un ano."«

lIDid., p. 27.

2xbid.

4xb1d., p. 29 •

5Ib14•

3Ibi4.,

p.

28.

6carmen Oastro, Emtl~a Pardo Bu&.n (Madrida

75aina de Robles,

.2R,.

,2!1., 29

& 30.

Edic1cnes Fe, 1945), p. 1
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Lo8 cr!ticos l' otros conocidos ampeaaron a criticarla.. Se hallo
fa.mosa..

ft ••• 8e bizo celebre, como ella.
1
le. peer de sus obras. ft

IIl'tq'

bien oonfiesa .,. entiende, con

DesptlU de llama.r tan"a atenoion con el principio de esta. serie de
art!oulos, ssoribi& su primera novela usando setae ideas.

-

Durante doe meses, manana. 7 tarde, oonCl1rrio a. la.
Fabrioa. de Ta.baooa de La COl"Una, o1'endo oonversaoiones,
dalineando
tipos, ouando al vuelo frasa. l' modos de
sentir. Se prooW"S pericSdioo. looales de 1a. epoea
federal. Evoo& reouerdoa, reoonstl.'Ul'endo los tias d.l
fameso Pa.cto--apisodio importante de 1a. historia pol!tioa
gallega,-. T en otros dos IIISSes esoribi& 1t! t~ ... •
La tg'bu.na quaria. sipitioU" "un reaultado" da Ia tarrdenota. d.alendida por su &\11;ora. en La ouesti6n palR1tanta
•••• Todana con tres obras Us qUiso EDilIIa. Pardo
Bua reoalear 7 reealtar "au poa:1ri6n" 0 "1a. posiei6nft
que 1a. ha.bian ganado l' en 1& que It:t. ha.bian enoarama.do
entre sus pan.egiristas l' sus detrao"oresl !!. siane lie
Vilamorta., It.!!e!. joven ~ Los :el!Os !!. Ullol_
Aliem£S de conccer al viejo Hugo, tuvo 1& oportunidad de charlar con
los autore. mas j6venes e importantes en oasa de Edmundo de Goncourt •

••• all! se reUBen le. espade., 1a. mala. l' e1 bas to de la
modema. aovela trano_a., ZOla., Gonoou.;, Daudet, all!
tambih conou.rren muohos de los "~'Vene3ft. 00Il10 en Pa.r!e
.e dice, que dssouellan,. Rupmana, Rod, Maupassant, Alexis ••• 3
Viaj& muoho por Europa 7 se tnteres& en la. oausa de la mujer, por
razon.. ev1dentse, l'

f'u.e

honrada.

:rue

Emilia Pa.:rdo :Ba.zan el primer sooio feminino de
.e1'O del Atenec, le. prtme:ra. profesora 6.a EstuUos
Superiores del m.i.smo Ateneo, la. primers. p.restdente. de
le. aecot6n de Literature. de le. doeta oasa, el primer
sooio d.e m1mero de ls. Real Sooieda.d EoonOm1os. Matrt4
tense de AJaigos del
.

pu..

~t

p. 30.

3xbid., p. 32.

~.
4xbid., p. 33.

1)

Pero no pudo 10grar ser aoa.d&mioa de la Lengua..

"Les aoa.dem1coa

no quertan faldas entre el10s ...... "1 En 1916 le tue oreada "1& Catedra. de
L1teraturas Contempor_ea.e ••• f7) se ina.ugw:& en L& COruft& un monumento
dedioado & perpetuar au nombre 7 su estampa ..... 2
Paso los inviernos brill ante 7 agud& en Madr1d, los veranos feminin&
;r ma:tema.l con au familia en el oampo.
En Madrid, Emili& Pardo BU!u bab!& de ded10ar muohas

heras a ls. 1lIlpreaion de BUS 0braa, a SUB relaciones
11terarias con Amerioa, a BUS amistad.. con editores
7 libre1'Os, a oultlvar SUB oolabora.olon.. en peri&d.1oos
;r revistas, a dar oonterenoiaa, & dejarse entl."eV1star
por esoritores no' 91es, & oontestar las oarias de los
mas cult os de sus &dm1rad.orea, a asistir a banquet..
d.e prohomb.... tt" Durante los vera:nos 'Vina para s!
7 para los sUlOS .. ~
Sainz de Roblea 1& oita, d8n40nos algunas ideas de ella sobre el

Naturalismo.

tit •••

el disoutido g6nero frano'" me pareoa una direooion

realista, pero errada '1 toroida en bastantes aspeotos.,"4
"El gusto malaano del pdbl100 ha pervertld.o a los .. oritores con oro 7 aplauso... • No son las DOVel. natura1tstaa que m~r venta y bop. aloanzaron las mu pe1"feotas 'I reales, sino las que desoriben costUllbres mM
lioenoiosas, ouadros mas libres 7 reO&:L"gad.os de oolor"
... lio oeusw:o 1& obsern.oi&n pa.oiente, minueios.., exact&,
que distinglle & 1a moderna _cuela trancesa, a1 oontrar1o,
1& elogic, pero desapme'bo oomo 7erros a.rttt tioos la
eleoolon sistematio& y preter1ftte de asuntos repugnant ..
o deaverpnaaados, la prolij1d.ad n1mi&, 'I a veo.. oa,n...
sada, de las d.esoripoiones, y mas quo! todo, ••• 1&
pererme solemn1d.a.d '3" triste.a, e1 08" siempre torvo,
la oaren01a de notas fest1va.s 7 de grac1a 'I soltura en
.1 estilo 7 en la 1dea."'
Ella menoions. a.n1ba dos taoetas del Natural1sDlO, la preterenci&
para ambientes

~os

7 la soltura del est 110 , de \ma raanera negatlva, pero

1,'"b14., p. 35.

~b1d..t p. 36.

4xbid., p. 43.

5xblc1. , p. 44.
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19 gusta la observao1on s1stemAtioa, otra faoeta.
del real1Bmo espano1, cU.01endc

ttty

Entonoea ella habla bien

aiando la novel&, per eaeneia., traaunto

de la Tida. l'nlmana, conrtene que en ella. tumen ... l~ '3 risas, e1
tondo de 1a etema tragicom.ed.1a del mundo. ,"1
"... la rlca Ta.ried.a.d. d.e la vida ofreoe luta 11'berlad al
arte, T oZ'incl.a. al artista asuntos tm di....mos. wanto
son d1terentes entre a! los rostros de las personas ••• en
el mudable eapeotl.culo de 1& 1 ..1furalua T de 1a human..
aooied.ad andan mezo1adas la. prose. T 1& poes!......
Pareoe que no neoes1ta refUtac16n el error de los que
parten en dos mita.des lao rea.l.i(tg.d sensible. inteligente oon 1& map'a f'reaoure. que 81 parlieran Ull8. n&~a., T panen en 1a una. mite.d. todo 10 grosero, obeoeno
T aucio, esoribiena.o enoiJaa 'naturalia.'. T en 1& otr&,
T ba.;jo e1 titulo de '1deal.1aao', a.gru.paa 10 delicado,
suave T »o&t1oo,"2
X1ro7

8\UII.a

aus utitwi.. uta

She was favora.1JlJ impressed rith the School's methods
Of anal181B and ob~.ctin doollmenta'tion and she related.
its realistic motlft. to those of traditional Spaniah
realism, She ,lao pra1sttd i'renoa NaturalistlO writers
for re~.ctiDg aD exagserated. ideal1stl0 TieY ot re&1it7,
'but she denounced them for shoving disproportionate
oonoe1'l1 tor the ~ and :repulsive, and suggested, in
this respect, that the;y were sacrlfio'll18 u1; onl¥ for
personal Sd.n and indulgeno$ ot publl0 ouriosit7' Her
prinoipal objeotion to the Soh, 01 vas ... its phUo.ophio basia and. she harsh17 ori",iolzed EmilE" ZOla, the
proola.1med head ot ihe Movement, tor iniroduoing d.eterminism into literature.)
Tod.a.v!a ex1ste una. disous1&n sob .. 1a eWluoi.6n de 1& ac~1",ud de
Emi11a Pardo Bua ha.o1a el Natura.lismo per sus oonvioo1onee religiosaa.
Sainz de Roble. oree que no e:dete una l"Up",ura n1 oambl0 "riolentoa

, ,. en 1890, pub11cO Em111a Pardo Buau otraa doe novelaa
••• Una. or&st1ana La USeb... A los m£a aoendradoa
partidar10s del ldeaIraiO Ie. parec1eron d.emostra1iivas

z

lxb1d.,

2Ibld., p. 50,

\lrb,., 100.

J!!!.
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de una. mqor serenidaA en el esp!ritu de la a.utora., l'
anunoio al m1smo tiampo de una. 1nmediata. ruptura de la
Pardo Bazan oon sus compromisos 7 conv:iooiones natura,..
1istas. A mi modo de ver, DIUl' 1nmaturaa estas creencia.a.
Si!mpre leal a sus prinoipios est6tioos, ~a.mAs se mo.ireS
dona Emilia a~eta par our1oaida.d. taminina a moda.a 0 a.
modo. del momento li"termo. Aun en aquellas de sus oDras
que se reputan como tranoamente na."tural1atas, a'bundan los
mas sut11es atluvioa de un allla. s1ntoniza.d.a hasta e1 colma
en ls. tem1neida.d. del ensuerto 'l en 1s. v1rilid.ad del ideal. l
Brown esta. de aouerdo con RoDles que Emilia Pardo Buan no se

oamb1cS tundamenta!mente.
She never was more than a partial determ1n1at. Eaaent1all'1, Pardo Bazan remained much the same througbJut
her lite, and her tollowing ot difterent 11terar.r at'll..
did. not prevent ~ \er from hold.1ng to certa.1n tundamental
Del1ets through thick and. thin. • •• what Pardo accepted
ot natural1a1ll waa 1noor.porated. ;into her fu.nd.a.mental conoeV' and philosopq ot life and. was not mere1'1 a passing
tano'l or tad. 2
Ant.. de oomenaa.r este eatud1o, ha'bia. oide d.eoir que dona. Emilia

hab!a. a"brasado e1 Natural1smo completamente 'l,

mu t&rd.,

hab!a welto a le.

re11g1cSll oat6lio&, reohazando como falsas las id.eas naturalistas. Despu6a
de leer ~•• ou.estj.cSll gl:eitMte, pued.o entender que, ..,. ell al prinoipio,
ella oreLa que e1 real,1alBO fenia m£s valor.
tt. •• a1 real,1sJlO en e1 arte

ZlOS

perfecta que el na.ty!UJlmo. tt3

HableS del Natura11smo as!.

otreoe una tear!s. mas ancha., oomplets. 7
ttAqua11a nota festiva, ligera &. vecas, que

en la vida. no tal"a 7 a! ell las nonlas de Zola ..... 4 tt... todo el a.pa.rato
oient!tico de Z01a viene &. tiena, al colU1iura:' que no preoede de las
19aillz de Robles, SR- 01"t-, p. 54.

2:01'08, .u.lpardo

oit -, p. 152.

Baz8.n,

!t.!

~., p. 112.

ouest:l.6n. p. 21_
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oienolas seguras, CUlOS datos son tiJoa , invariablea ••• "

1

" ••• el m6todo

de agu,mulag1on que amplea zela s1rYe para hinohar la real1dad ... "2
De

la religion oat6110a oontra el NatUl"'al1smoa

"E! .6l"'1to singulal'"

de la teologia. oat6lioa consiste en l"'Oaper las eadenas del anti8'1o tatalismo sin negal'" la parte 1mponantisima que toma en nueatros aetos 180 neeeaidad.") Y ae explioa con m&s fUerzaa
S810 la oatda de una. natUl"'aleza origina.rlamente pura.
y libre puede cla.r la clave de esta mezela. de nobles

asp1raciones y bajos 1nsttntos, de neoesi4ades tnteleotuales y apet1tes sensuales, de eate oombate que
todos los DlOralistas, todos los :pa1c&logoo, todos los
art1stas qe han oomplacldo en sorprender, anal1zal'" y
retratal"'.4
Aunque Kirby esta. de &OUerdo que Emilia Pal"'do Bub. nunOa aoepto totalmante el Natural1smo ("She 1'0rma.11y l'$jeoted the School's deteminiatl0
philosoplq, but in practioe attempted a middle-pound position between this
philosoplq and. the Oatholio concept 01' :tree will_"'). es que cree que hubo
un camb1c.

Pardo Bu£n"s interest in religious Ideallsm began

developins as ear~ as 1684 as a reaction against her
inclina.tloJJ8 toward. lratural1am and $a.ined
considera.ble impetus when she beoame &Oquabtea. lIi;$h
Rue.iaD literature.
In the 1880' s relig1ou. belief in her DOvels is
represented as ineUeotual, but in the tollowing J.eOlil..a.e
it is heterodox in oh.a.raoter like that of the Russian
novelists. The last three novels represent a convergenoe
01' the author... ' or1s1nal interest in orlhodoz Oa.tho110i811 atld he:t: latel" illte1'9st in Ideal.isl'll and ma.lk the
rea iza.'U.on or nerDel1er in tAG LcompatiDillt¥ o:f Oatholioism with the Realist10 novel.o
o1"1~i.nal

lxbi4., p. 132.

~b1d., p. 14'.

'xclrbl'. Evolu1i1oJ1

s..f.,

-

'Ibid.

p.

29~h
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Diez-Echa.rri 10 e%.plica en terminos de la epooal
l.Puede ha.b1U'Se d.e un oambio, d.e una. orlenta.oicSn nueva. en
1a. condesa? Ta. hemos 1nd1eado que la tendenoia al espirltualismo es fencSmeno general de 1& nove1istioa espanola
en e1 l1ltimo teroio del XIX. Sea por bastlo de tanto
materlal1smo, sea. por ino11na.oi&n natural, 10 eieno ell
que .n 1a. mqor pari. d. los _tores, est. fen&meno 08 da
con oar&.oter ~eral. En. ouanto a la # Pardo Bu., el
oambio a.:t'eota mas al fonclo que a 1& teonica formal. La
minuciosi4a.d. desoriptive. cont1m1e. como antes. Lo que hace
ahora en est&l novelas as dar mqor entrada a los valoree
del espfritu.l.
Ahora me queds. "explorar"

.L.! madre Na:t~e.&t

usando como regla las

diez taoetas ifa menoionadas. B1'Own nOs reauerd.a. que la Pardo Bum piti6
pr0Stad.o el argumento e. Zole. (at tete

.!!. leAbb'

Mouret), if

61 e. 1a :SibUt.

(AMn y Eva).2
E1 argumento trata de dos medio herm&l'lOs que comparten al m1smo padre

perc se oreen na.cla. m&s a.migos.
y oonsejos.

Crecen en el campo oon pooas restriooionea

Su EfJilista.d 11ega. a ser el amor.

A1Ud.a.do por el ambient. (la

Naturaleza hi.:rv1snte) 7' 1& 11sga.da de un rival, triunta. 81 instinto eexuaJ..
S610 daspuu de ost. acto eaben los pobres que au relaci6n as un peoado.
Se sepa.:n:n if la joven se haoe mon,Ja, reohazarldo e.
con ella.

9U

tfo que quiere CaBa1"IIe

(Bs 1t"On1OO que el tio orea tan peoadc 1& relaoi6n entre medio

hermanos cu.ando 61 mismc quena oasa:&."Se con au sobrina 7' hab!a ,}enido una
relao1cSn estreoha aunque sin peoado con su prop!a henaa.na, 180 madre de su
sobrina.

Mu

iron!a-ai la. madre se hubiese heoho monja en vea de oasawe,

1& hiJ a no hubiera na.cido 7' 1a IIla4.re hubiera sido teli. en ftz de morir de
lao tristeaa 7' de 1& talta de entend1m1ento de su maridc.

Don Juli&n, un

aura., oaua6 e8ta. tragedia 7' e8 e1 que 8utricS, viaitando el sepUlcro _tarnal.
1niez-Eoharri, ,22- oit. , P. 1107.
0]). oit .. ». 99.

L2:arown.
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protesta oontra. la. tirarU.a aoa.d&mi.ea.
Habland.o del "estl10 oorreoto",

abolle16n de las reglaB 01_10as

1
0

e1 eatl10 aegUn las reglas, proteat;

la Pardo Buuu
" ••• un eatl10 correoto, terso e lntachable, 1ejos de
aJUda.%' a que el lector oomprenda l' re&parente 10 que
intenta moatrarle el autor, ae inerpone entre 1a realldad
-#
l' 1& mi.ra.dt, como en pano
de p\l.rpUZ'a
0 un velo de gasa
de oro-panos ., velos al .tin-, ., .tatlga e1 rico tej1do
anaioso de pel'01bir 10 que e1 rlco tejldo encubre. • ••
T, no obstante, sl van los sutores al opuesto extremo
de desdsnar e1 primor art!stl00 en el desempe. de sus
obras, O&7endo en olerta floJe4ad l' perazoso desaltno,
el leotor de gusto de110ado no goza n1 dist1ngue el
11bra del peri6dico en ouanto a sabol' 11terarl0.,,1

-

Cuando 11. Pardo Bazan era ~oven, Paaou.al :rern4ndes Baesa le aoonaeJo
aobre e1 eaeribir de 1& poes{al

ftt

iNada de reg1aal

S&lo airven para

eeharlo iodo a perder.,,,2
Imitaoi6n de 11. Naturalesa oomo no!"!!: suprema. del art.
Aqu! pudiera oaber la 1mi.taoi6n del habla de los perso~es en ves de
que e1 autor usa su propia hab1a m&.s oluiea, pero 10 inoluyo en "h".
La Pardo Bazan tal ves iiene dit10ultades en imitar e:motamente la
Natural.za porque esoribe de olases oiras que la SllY'&t.) perc dioe Sainz de
Roblesl

"Los 1ipos seoundarioa de

14!. pu,a .!! t1110! quedan en .k! madre

Naturale.a per.tee1a.mente d1buJadoa POl' tuera l' de1atadoa POl' den1ro .. _,,4
La Pardo BUG mi.s1B& cree que, por 10 _noa en un personaje, e1 aba.ndono a 11 Naturaleaa pued.e aer un error.
CeDido aque1 misJDO abdomen POl' una taja, ba,Jo un pan1al6n
negJO habilaen1e oortado, desaoeha4a aquella mama. oabeu.
lsains de Robles, .!i.- oit., p. 46.
2xbid. , p. 17.

lxbia.. , p. 41.

4xbid., p. 286.

--por un diestro peluquero. ra.!da.s aquellas mejillas con
at11ad!siDla navaja, ;( auavizada aquella barba con brillantina, ai'ia.dido a todo ello cierlo a1re entre gala.nte if grave,
que oaraoterilla a las personas res~etables en un aa.l&n, es
segu.ro que .&8 de cuatro damas dirian, al ver pasar
al marque. deII Ulloa. PiQue bi:! oonservadDl CUarenta
snos es 10 mas que representa."
N

Gabriel, e1 tio, oomen"a SObN la Na'luraleza.
" i euan'to 'tense &qui que emaend&r, que ensenar,
que tormarl ••• Lo que exiat!a aqui de bueno ha. de
aer bueno de ley, POl' deberse exo1usivamente a la 1\1erza
e intl~o del na'tural, a. la. rec't1tu4 del inst1nto. Mu
taoil es haWrselas con eata niDa, entrega.da. a sf. .isma
desde que na010, que con esas chioas oriadas en una
amOsteral1tmcSster4 artifioial ;r a quienes la solicltud
7 los sabios, 0 hipoori.tas, consejos de mamu, t!as 7
amisuitas han cubeirto Ccubiericil de un baml. tan espeso
;r compacto, que el de1lOn10 que sepa 10 que hq debajo
de &1."2

Y ."ra fta Gabriel aobre au asun". ta:'f'o:rli.,
"Tene_a aqu! 10 que se llama. un • naite',

sea un
as!?
Se me tisu.rl que .e hace dob1e paoia de es"a maneraJ
ique si, aenorl U.bl Senel11e., oaracter pr1m1tivo
;( campe8tre, comereiG exolusivo con la madre Naturale.a,
su 11n1oa maestra ;( su Unioa proteotora. Carpe el diablo
con todo eso que eat' uno ha.:rio de ver por ali!. muiieoaa
eJQe:re~11a.das '¥ vestidas sep las curailenas de La.
Mod&. E1eEte, ~U8Qetes au..om'tioos que tOOD l&.
2!! !'U!!ela enirewra.da. de pitiaa." 3
d1a.raan.. e en brld., '¥ <,qui6n sabe 8i vale

0

mas

_0-

Vamos a vel" mas tarde que ZOla escribe ccSao piensan
Por 10 general, dona. EmUia

JlO

sale de su posicion.

aut 0ra, es la oondesa. Los

perso~esf

BUS

Ella, hab1ando oomo

den'tro de oom111as, hab1an oomo

deben, ;( 1&. oondesa, 1\1era de comillas, glIa.rda au 1ndentldad.
un ejemplo de la t60mo&. de ZOla all' ;( ao&.

Pero tenemos

"Manuela sin.. io que le pes&-

ban los p&.rpados ;r el cuerpo se le enlangu.1deo!a.
(Las palabftS subr&.7adas las subrq&.)

personaJaa.

ill ealdJ.ta leche, .. 4
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otra COSa de la Naturaleza es mejor-la miel.

Y la empresa partiou-

lara
• •• aquella miel natural, un llill&n de veoes m~
sabresa que la de colmena, como si el inseoto libre
01uda.da.no de su inooente repUblioa, ~ena al proteotorado del hombre, libase un n60tar mas pl1l'O en los
08J.1ces de las flo res , un poder mAs f'eoundo en sua
estamb..es J elaborese un proP&leos
adherente para
atianzar la oedilla 7 emplease prooedimientos de
de110ados para me11fioar la esenoia
d88t11a016n
de las plantas, el jugo pre010so reoogi40 aqu! 7
~ en 81 prado, en la vega, en el oastanar, en
aculla,
e1 JDo"'nte. l

mas

mas

-

Tratando de una sscena oampestre, lao al110ra comenta que 1a Naturaleza
vale la pena de oopiara
,..
* a.n1mado, mas buoolioo,
_I
I>
No era pos i ble sonar10
mas
mas
d1gno de un pintor colOrist&, alumno de la Natura.lista
T tiel a la realidad, enelligo de ateminaoiones de
dibuJo y ta.lSaB lU08S oernidas par oort~ de taller. 2
I>

Tambi6n vamos en esta descripoion 1& tend.enoia de la Pardo Bazan de
ver la Naturaleza como en una pintura
medio hermano incllq'e'

0

una estatua. Una desor1poi/n del

"... la naris 7 barb&, que o8tentaban en el centro

esa suave perc maroada meseta

0

p1an10i. que se nota en los 'bustos griegcs,

y que los artistas moder,nos no enouentran 7a ••• .,2
El medio hermano, perucho, e.ma. la Naturalesa.

Habla de

"Oon OUatro paredes T unas tejas all' en e1 monte.
trente a las R91drM. vi vimos 0!1lO unos reyes, sin
aoordarnos del DI'LU'ldo '7 sus engaiUtas. Oasua.l.mente
10 unioo para que sino yo u para arar 7 sachar,
los estudios me revientan, pais&nO nao! 7 paiSano
he de morir, con 1& tierra pegada a las manos. Una
oasita., una heredad 7 una pareja de bueye. con que
1abrarla ••• "3

~id., p. )60.
1:b1d., p. )89.

2Jbid., p. 331.

BU

deseol
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Las u1timas palabras del libro muestran el oambio de opinion del tio,
Gabriel Pardo.
1
dras t ra•• "

"tlia.tU1"aleza, te llaaan ma.d:re.

Minuoiosidad desoriptiyal

DeDenan lla.ma..rte ma,-

el arte es !:IAa totogrs.:d'I'

Sainz de Robles oree que la Pardo :Bazan oopia la real:Ldad oon £idel:L-

dad.

" ••• s:Lgue en la. l:LteratU1"a el prooed.im1ento que en el arte p:Lotor:Lco

siguio Velazquez ••• "2
Dlez-Eoharrl, hablando del oambio en ella.

"La m1J1\loios:Ldad. descrip.

t:Lva continUa como antes.,,)
La. Pardo :Bazan nos dioe que esta teonioa puede ser exageradal
Jdla Tiato el leotor alguns. vea retratos de 41eo lleobo.
oon &¥Uda de un oristal de auaento? itO"baem 061110 en
ello. se distinauen las arrusas, las berru.sas, las peoas
-:r los mas :Lmpe.roept:Lblea ho70S de la piel? Algo se
asame~a. la impresion produoida por est08 retratos " 1a
que oauaan oierlas desoripoione. de Zola. Gusts. m.
mirar un 11anso pintado" simple vista, con 11berlad
-:r tra.nqueza..4
Ella. sa burla de &utores que desoriben a un punto rid!oulol

mas

Con
a.teno:Lon que ningUn novelists.
da los qua se
N
preoian de deaor:Lb:Lr con pelos -:r seDales, con mas esoama que un agente de Pol:Lo!&. que sigua la pista, ded:Lc&se a estudia..r e 1nte~reta.r a su moclo los aoios de au
companaro de v:L8\J e ... 5
~

Pero, 6qU& Qoe eUa en real:Ldad.?

t.'NinaUn

onstal da aumanto?

Vamos aver. Tenel1lOs &qui una desor:Lpo:Lon de la oara del tLo, Gabriel.
La. ola.r:Ldad diurna. alwaDraba. las £&oo:Lones del via~e1"O de
1zb:Ld.., p. 411.

2xbld., p. 60.

3niez-Eoh.arr:L, 100.

4pardo

J!!t.

Bazan, .k! ee.tioll,

5Sainz de Robles,

.u.• .2!1.,

p. 142.
p. )00.
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los gua.n.tes, desaubriendo en su barba oorr1d.a., bien reool."tada '1 no mu.y reoia, unos Cltentos hilos de plata. en su
denta.d.ura una mella, en sus sienes 10 ralo del pelo,
en sus me.1illas, de piel tina. '1 coloracion mate, la
azul senal de algunos granos de p61vora. in01'WJta.dos
bajo el cutis. A un la.d.o "1 otro de la naris, los quevedos de aeero que solia gastar le hab:!an labrado una
espeoie de suroo rojo 7 amoratado. Su mirada, intensa.,
duloe, miope, tenia esa. conoentraoion prop!a de las
personas mu.y inteligentes, bien avenid.a.s con loa
11bros, inolinadas a la retlenon '3 &Un al ensueno. 1
En otro ejemplo, Qabriel espera a.l oura., el ooruon roto, T la Par40

Dazem nos lleva al ja.rU1U

" ... un repollo oomido de orusas, un tomate que

rojeaba, un pa.n.o ohiquito, entermo de un tlujo de soma, T un peral JIlU1'
oargado 7&.."2
• •• arOol patrlaroal, de esos que ven con inditerenoia
desdenos a sueederae generaoiones de oh1nohes, pulgones,
hormigas '3 la.:r.'YU, T lea daD ouna. '3 sepulcro en los
senos de su ra.;lada coriesa.)
••• alsUn se~reto rito de la vida erg&nioa. el sa.crltioio de un mescOn preso T aeonisante en la red, el
juego amoroso de dos inseetos oolgados de un tallo, la
prooesion de hormigones que aoarreaban un ouerpo muerio. 4

Perc su mejor fueN& reside en las desoripoiones bellas de 180
Naturalesa.

Un poquito despu's de 180 de arriba. sipe una de un aroo iris.

No era esbozo de a.roa.d.a. 'borl"Osa T prcSx1aa a desTaneo.rae,
sino un semieiNUlo de11neado con energ!a., seme.1ante al
pcSrl100 de un palacio celestial, OUTO esmalte tormaban.
los m&s bellos, intensos '3 puros colores que es dado sentir
a. la retina. humana.. El Tiolado tenia ..,
la ateroiopelada. riquesa de una. Testidura episoopal, el wl cepba con su prof'unda. Tibraoi6n de zatiro, el uu: ostentaba olar1dad.ea de
agua. que reile.1a el h.1elo, trias 11ap1!eoea de noohe de luna,
el verde se tomasolaba con el halasuano matla de la esmel."alda en qua tan. wluptuoaaaente se reerea la pu.plla, '3 el
aaarillo t aDaran.i a.do T ro.1o parec!an luz de bensala enoend1da
en el firmamentol oiroulos oono'n'trioo8 iruadoa POl" un comoelest1al con fUego del ~U. a.brase. a. 108 serafin.. , fuego
sin llaaas, asouaa sin hwDo.5

pas

23
V01' a eohar

mas

ejemplos sin muoho oomenta.rio.

Iba 81 senor Anton en mangas de oamiaa (pOl' sanas
que ls. gastaba. de estopa) ohaqueta teroiada. al homoro
7 un pitUID tras la ol.l'eja dereoha. Los pantalone.
pardoe luoian en remiendo trianaular azul en el lugar
POl.l' donde
Buelen gastsrse, 7 otroa dos, haoiendo
jUJl'F oon el de las nalgas, en las pemerae J de puro
cortos, desoubnan el hueso del tob1110, oubiQio apenaa
de curt1da., mcmit10ada p1el, 7 los zapates toro1dos 7
oontra!doa oomo una. booa que hace DlUeoas. Fuera del
bolsillo interior de 1& ohaqueta asomaba. un 11bro e....
pastado en persamino, ou;ras esquinas hab!an ro!do los
rat ones 7 ou;raB hojas at_oraban grasa sufio1ente para
hacer el oaldo una semana. 1

mas

Sigue una deaor1poion del 1"Ostro.
que una. pasa ..... 2, eto.

.. ••• que 10 tenia. mas arruga.d.o

DesonpoieSn minuta., sl.

Las p&ginas 310-319 nos dan el desarrollo ;pa1oo1ogioo de Gabriel,

..,

inoluyendo vistas de au niJiez.
por

Tenemos sua pensa.m1entos '3' &oo1ones, vistos

&1. No puedo oitar todas ea1las p&ginas,

I£a desoripo1on68 minutaB'
Una ma.riposilla blanoa, la vanesa de las oolea,
que a'bu.ndaban por all!, vino, revoloteandD, a posarae
en el sombrero de Junoal. Don Gabriel tend10 los dados
indioe :I pulgar entreabierioa, para asirla por las alas.
La mariposa, oomo a1 drat.aree aquellos amenaaadores
dados, voleS oon gran rapide., muy alto, entre la radiante
serenidad matutinal Don Gabriella a1gu.16 con los o.jos,
est i.rando el pe8oueao •• ,3
Sesu!aDla los »ollos nu8'YQS, aaarillos oomo oanarios,
con SUB 11stos oJilloa de aaa.'baoll., oon BUB corpemelos
que aUn oonservaban la :f'Ol'llB. del oasoarOn, oolumpia.doa
sobre las pat111u endebles. netr&a venia 111. gall1na.,
una gallina ped.rena, grave '3' oaoareadQra, honrada. madre
de fam11ia, llene. de d.1gn1dad. A 111. nidada segu.!a una
horda contusa de vol'tiles. polloa Il&oos :I beliooaos,
gallinas .j6venes IIU3' pddiou y modestas, muy sum1s&s al
hermos{s1mo baJ', al gallo 1'O.jizo con oreata de fuego '3'
cdos de Agata derretida., que las custodiaba 7 lea

..
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..

senalaba oon su oaoareo lleno cle deterenoit el
sustento esparoido, sin dignarse probarlo.
En las p!g1nas 350-353 del libro, 1& Pardo :BazAn nos da los deberes

del \lriado del oura., pero el tipo de descripoion interesante para m{ os el
de la Naturaleaa.

"'"
Otro ejemplo, de ordenar,
siguel

iQu' bien soltaba la blands. teta su rio de nectar .,.
que callentos gotaa salplcaban los parpados l' lablos
de Peruoho al ord.na.r& i Que espuaa. o'-ndida la que se
tormaba en la o1ma. del ouenoo, rebosa.nd.o en bur'bujas
que, al evaporarse, de., aban un arabesco, una. blanda
orla de randas sobre el barro'

• Manuela,
• • • • • •
retos'-ndole la

•

•

•

•

•

•

•

risa, beb!a aquella gloria
de leohe, &qUella sangre blanoa que tra.!a en su temperatura la vida del animal, el oalor org&l1ioo a ningUn
otro comparable. 2
T

w

Naturalesa, sin va.oas, sin gentel

Entraban a la sazon en los montes que torman la hos, el
trans de la oual Va oautivo, espumante l' mugidor el rio
Avieire. Daba ~to pisU' &quel terreno montuoso, tan
seoo, tan liso, T hollar ; el tapis d.e flores de breac, de
tiemo tojo inotensivo aun, los setos de madzoneros
floridos, las matas de retama. amarguisima, laa orqu!dea.s
tinas, con 0101" a almendra, toda la seoa., enjuta l' bals&mioa flora mont's, que oonnda al cuerpo a tenderse l'
le br1nda. un col0h6n higienioo, tibio del oalor solar,
&rOmoso, regalado, incomparable. De treoho en treoho,
algUn pino o:f'reo!a treeoa sombra, ambiente resinoio,
quitasol que susurraba a.l menor soplo del viento. J

..

Como podemos ver, la Pardo Basb. nunCa usa. el ttor18tal aumento tt •
Sigue la desoripoion de un piel
••• aquel pie que 1e recorda'ba la patila rosa.4.a l' re60rdeta de la "nen6tt a qUien 1umto haM. tra!do en brazos.
Era un pie de montane.a que se alsa. siempre l' que liene
en las venae sangre patrioia, no SlUT arande, algo en0&11eoido POl' 1. plant&, pero arqueado g.e empeine, con
venillas
suave de talon T oaloanar, redondo de
tobillo, blanco de cu1;ls, con los dedos rosa.dos, 0
bien rojisos de la presion de la bota l' un poco
",.

azul-,

ma.

-

2zbicl., p. 356.

3nicl., p.

357.

<""1
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IIlOntado el segundo Gobra el gordo. El pie transpiraba, por haber andado muoho y apnsa.

•

•

•

•

•

•

•

• •• y su piema, no tormada.

• • •
aa1n, pere

•

•

•

de una magrea
llena, dondelas redondeoea fu.turas apuntaban 7&.,
tenia a.l henrla el sol la firmesa y el granillo algo
duro de una pierna aoaba.da de esoulpu en mhmol y no

pulimenta.da aUn. l

Se debe notar aqu! le. p'sina 20 de eate estudio.
oribe

0

nona Emilia o1;ra vea des-

va en forma de una eetatua.

OtraB desoripoiones de la Naturalesa inolu;yen pAjaros, guea.nos y 1a
presenoia "lift de moeoasl

..... los perros, saoudiendo solamente una oreja

ouando se les posaba enoima. importuna mosoa," 2 7" ••• espantv~ oon e1 panuelCi
las impertinentee mosoas que veman a poslrsele o:d.tioamente en el hueco de
las o1'8jas

0

en 1a comisura de los labios_n 3

Hasta una oatetera reoibe una deaoripoicSn POl' el oristal de awnentol

-

••• una maquinil1a de hojalata toda deseatant1a, derrotocU.a1ma, con lAgrimas de est..no oolgando a 10 largo
de su oilindro superior, artetaoto oasi inaervible ••• 4
Sipe asto una deaoripo1cSn de la manera doe preparar. el oate.
H83 pS8inas peioolcSgioas, eapeoialmente sobre Gabri,)l, el t!o.
".

una., la autora nos desoribe una neohe sin BUeno. Sigue una. parie,
Era coss. asombrosa la de l"I11dos mioros06ploo8 que empesaron a deata.oarse del apa.re1'1te sile1'1oio. oaroomas
que rotan el enta.rimado de la oama, sutiles trotados de
rat ones alla. rJIo"y alto, sobre las vigas del teoho, ohasquidos de la madera de los mueb1es, orfeonea enteres de
mosquitos J 8010s de bajo de mosooses, '1', per l1ltimo.
hondo rumor, como de reaaoa, de las propias artierias
de Gabriel, de torrente oirculatorio en las vUvulas
del oorucSn, de las sienes, de 108 pulsos. A1 o:'.fato
11egaba e1 0101' de resina. seoa del ant1po bar.nia del
1eohoJ e1 vaho animal del pulmonoi110 de la almohada,
01 va.go aroma de 1ej ta 'I' e1 sano tuto de plancha de

En
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las s!banas f el rastro qua en la a.tmOsfera. hab!a quadado
a.l exiinguirae la Ultima. oentella del pabilo de lao vela,
¥ un pertwae general de oaapo, de !Em'a., de mea sagad.&,
".a brona oaliente, un 0101" a. montanea8o jovan.. que, lejos
de ser aedante para. Gabriel, le atirantaba
los nervios. 1

m'"

Eata noahe de insomnia. extiende deede 180 p&gina, 368 hasta 180 372.

46;

lineae las gast80 ciona. Emi11a, oontandonos ocSmo Gabriel tr8otab8o de dorm1:rse,
que tenia sed, que tu'V'O que leer, de su 1maginacion al oir los ruid.os pe,."

quenos de la oasa, eto.
Dasori'Doion realiat&. obaervaolcSny l)reaent&olon de 1& vida semm el
tPP8ramento del 88orttors ..~ nonla es la real1dacl vista a.
tra~sd.e un t!!jeramento,"
Emilia. Pardo Bas&n

miSJIla

dioe I

.. I La.

novel8o es traslado de la vida,

:f 10 dnico que el autor pone en ella es su modo peculiar de vel" las coed

reales •••• ,,2
Y Sainz de Robles oomenta. que dona EmUia ai inoluye "su modo

.... , en la JIlaTOna. de sus ooras se siente la mano tina. 7

peoul1a.r" I
blanOa •• , •
as oondesa

,."

~

En el fondo, dona. Emilia Pardo Buan :...0 puede 01vida.r que

..."

3

Ea d.1f!oil separar "m1~olo81dad desor1~11va" de "d880r1p010n

real1sta", porque ee solrpan.

POl" e.jemp10, la noohe de insomnia, arriba,

oontians algunas coaBS que perteneoen en esta. seo01cSn.
Sua desoripoioues de las oostuaores de 1& gente inolu,ran aua supe:r.-

st10ion88, 1a dif'erenoia entre las olaaes soo1&1., au vida po1{t10a.
Otra.e desoripoiones nos llaman los sentidos de olf'ato, oide, taoto 7 saber,

2Castro, .,2i.

~.,

p. 13.

)Sainz de Robles, 2R' .2.U,., p. 41.
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a.dem~

del de vista.

Y vamos el temperamento de la a.utora en su uso del

humor (es juguetonah sus aotitudes (haoia las jonnes del pueblo, hacia
otros esoritores, eto.). su manera de var como es un cuadra

0

estatua 0 por

los ojos de un a.rt1sta, su uso de la psicolog{a. su abilidad de OOn1aJl1usando el misterio (0 por 10 menos la inoert1dumbre e ind1reotas de 1'\lina

tutura) T sabe gua.rda.r el inter. del leotor, desoripolones largas

0

no.

Dona Emilia nos da desor1polones de las costumbres de la gente T al1n
pedaoitos de In£oraao1onl
des grana la espiga madura

" ••• a. las horas de oalor no se siega, pues se

..."

1

10 oontirmaban los

molOS

ha.c1endo con

la mane alzada T el pulsar lnolinado haoia 180 'booa el adem&n del que se
atiza un wen traguete. n2 Y en la p&gina. 373 tenemos la taena de la. maJa
con una desoripoion de 10 que haoen los la-braderes.

.."

Comenta 40na Emilia.

• •• 180 gran ta.ena de 180 maJ a., esa faana en que se aaoolan
el oielo l' 180 estaoion estivaJ. a.l t ·aba;jo del hombre,
esa t!ena que no pu.ede rea.llzarse sino en el ooraa.6n
del &nO ••• 3
Rasta. tenemes las palabras de una oanoion.

"Una tanda de mosas l' mozos

bailaba el • oontrapas' al son de la pandereta l' la nauta. la tanedora. del
pandero oantaba esta ooplaa
A lua. vr:q enouberta
a min pouoo s e me da.

a lua que a min m' alumbra
dentro do mau pelto &9t,.4
Y sewimos con estolf ned.aoitos de 1ntoraaolonl
Una ~e-~as oosas me-Jol'lion'ja4aS en las alQ.eas ... e8 el
espionaJe •••• Es'je dato 8e retiere, sobre todo, al campesino de Galioia. • •• A 1a perspioa.cia "'Ie 180 tenaoidad l'
180 paoienoia. ••• 10 que el galleso se empena en saber, 10
rastrea _ejor que el zono rastrea. el ave desoarriada..5

3xbid., p. 373.
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Tenemos muohos ejemplos de las superstioiones de 180 gente.
ejemplo, para aurar un booiol

Por

"1 'morrag1at un emplasto donde se mixtu-

raban trementina, diaquilon, oontortativo, minio, litargirio, inoienso,
1
pez blanoa, pez dorad.a. "3 pea nesra."
Y" • •• la mariposilla blanoa, que
una superstioion popular oree nunoio de 41oha_.. 2 Y"... deade qua se le
hab:!a werlo au d1tunttno nopod!a. dormir sino all:!, porque tenia miedo en
el antigu.o ,eito_") Y n... Goros era. supemiioioso, '3 ... ten:!a mede

ce~ a los muertos
.. t •••

"3 a los apa.reoidos.,,4

Y habla. el nalgebrista"l

pues como no te acudan con el hierro a.rd.1ente,

0

no te pongazl 1& oa-

beza. de un oonejo en vea de 180 tU'3&t qua 4108n qua as al:t.ora 180 Ultima. moda.
eh Francia. para. la rabia ... ''''
La Pardo Bazan nos da muou informacion sobre la vida po ,{iioa de 1&
gente, los caudillos Trampeta '3 Barbaoana, a1 sistema. parlamaniario (" ...
era una oosa excelente, que nos hab:!a 4e haoer telioes deniro de setecientoe
aiios. nO ), T algo de la histcria del pa1s POl." medic del pasado de Gabriel.
Se nota 180 diferenoia entre las olases sooialesl
as para ii,

II>

p,,~a.ro.

ttl •••

pero esa no

iN

...

Esa es para. un senor, porque es una senorita, hija de

oiro senor tambi6n, T 111 eres hijo de una intelia pais ana. Itt 7 Y

ttl

4CoDm1gd

4Aunque tu~ seas senorita T 1'0 un la.'brador?·" 8 nty siendo sus padres de usta ..Ii.
I/I1II

un mqordomo '3 una oriad.&, 4001DO se ha atrevi40 _1ea. a poner los ojos en
mi sobrina? ••• a levantarse hasta donde usted. no pusde ni debe subir'?, .. 9
Se puKe vel." que 1& 41terenoi& note.d.a es el obst'culo entre los dos

A1xblcl., p. 352.

,

7Ibicl., p. 361.

'lbid.,

1

,bid., p. 293.

2:;t.bid., P* )22.
101.4., p. 400.

-

p.

36).

lxbld., p. 348.
6
Ioid., p. 323.

91014.., p. 388.
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amantes, antes de que se desoubre que son
es un obstaoulo falso.

h,~.

"manos, digo medio hermanos.

El padre de Peru.oho .!...

l.'J?

Y

senor, pero 1& ma.dr~. no

es noble.

E1 temperaJllento de

dona Emilia se va tamb1en en

danaonos los sent1des de olfato, cide, eto.
fresoo l' 8sponjado despu&s de la tormenta
" ••• grillos l' oiga.rrones, seguros

if&

a rebullizse en los b~aohos ••• "2

if

PodemoB

SUB

desoripoiones

a~tir

"81 oampo,

el riego de las nub8S ••• J.1'

de que casaba el diluvic,

ft • • •

8e

atrev!an

Ba oia el core estridente de loa

ejes !ie los oarro:1l,q"ue sal!s.n vacios para volver c&rgados de ooseOha.. ..1
"... imprepado el a.1.re cie un olorcUl0 que, sin ser embrif'. sader perfume,
tiene alSO

a.e

sUveatre, de fresco, de forestal, d. hUmedo l' refrigerant •

• •• ,,4 AWl podemoe eent1r el oalorl
Al Bal1r & oampo &b1eno sobreoogio & Gabriel e1
ardor Bofooante del Ua. El &ire era fUego, fUe8Q
nUde que en.. olv:!a a1 ouarpo, penetraba en el oerebro,
d.rret!a lOB B8BOB l' oauaaba. 1& se118ao16n de hallarse
met1do en una za,nJa, abrum.a.da por aquella temperatura
oanioular, 1'ao!a imD&vil. no oorria b:.-iB& alauna. 5
Tenemos una oomb1n8.010n de 1& oostumbre, al oide l' al olfa;tol
Al aoarca.rsa a 108 pazoB 01'eron e1 alegre weerio de
segad.ores ;r segadoras, l' Gabriel, d1v18end.o & SU eNDado, qua pres1dia 1a funa, tom6 h&oia el oampo dond.
segaban. Sobre el tondo osouro de 1e. tiarra. rt& blanqueer las oamieas ;r sqas, las fajas roJas T los pauu.elos azulee d8 laonegoB T labr1egasJ oontra. un _torral.
desoansaba un Jarro de barro, :I la ou.ad.r1Ua, entonaDdo
BU inerttab1f) "lay ••• 1e lea" se daba. prisa a atar los
hac_, s1m.indose de las rod111 .. para.,retu 1a mies,
El 0101' embriagador de los ta.llos oortados _baJ,sDab&.
e1 aire, l' e1 arl111el'O sinticS fia rUaga de alegria, l'
oontemplcS ambel_ado e1 cuadro.

~bid., p. )28.

lxb1d., p. 289.

2Jbid.

4.tb;\d., p. 340.

'Ibid. , p. .345.
'"

'ibid. , p. 354.
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Cont1nuamos con los sentidosa
dad, las pertumadas fresillas 0

t

"En los s1tios de mas sombra l' hume-

amores' abundaban l' las delataba su aroma,l

" ••• est1rarse en las tresoas s&banas de linD l' sent1r en sus mejillas el
oontaoto de la te1"Sa almohada. tt2
'l'amb1'n podemos vel" a 1& autora en au aentido de humor.
aura l' au oriadoa

Ra.blando del

tt ••• el cura era el espiritu, Goros "I1no a haoer el

ofio10 del ouerpo, de la realidad sensible, tactor del oual no es poaible
prescindir ace. abaJo J l' para. que 180 simil1 tud tuese completa, ouel'pO l'
esp!ritu andaban siempre pleitando ••• ,,3 El resto de 180 desoripo1.On de
Gores muestra su tendenoia juguetona.
Y 1& Pardo llazan sigue jugando a ttEnoontrando oaliente Ta el lado a
que se hab!a tendido, volvi6se Gabriel del opuesto, 1', sin duda, este
oamblo le sugino ideas revoluoionarias ••• tt 4

un

pArrato

mas

tardel

"Pero

el rin06n trio T ~ble que hall' bubo de inspirarle dootrinas oonse%\vad.oras ••• ,,' Luego juega. con la evoluoi6n.
M&a buen humor, hablando de una tregatria en 180 oooinaa
Con tanta energla menea.'ba. la media luna. sobre la. tabl ;
de piou, que 180 hable exca.vado POl" 81 oentro, T es
sefUO que en albondiguillasNO ohulas se 1raga.n.an los
aenorea .. a welta de pOcos aDOa, un oastano 0 roble
entero. o
OUando el ar01preste, un gordo, trato de subir en una. berlinaa
Entre el IIqoral T el zapl preouraban izar 180 humanidad
del aroipreste hasta las alturas de 1& berlin&, empress.
harto d1f{01l, pues requer!a que el enome ve~estor1o
pu.aieae un pie en el cube de 1& rueda, luego en el &rO,

~bicl't

p. 364.

4xbid., p. 369.

m.,
'Ibid.

p. )68.

~bid.,

3xbi4.,
p. 373.

p. 351.
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Y' luego le empuJasen Y' _butiesen dentro POl" 1& est:reoha

aberiura de la porlezuela.. 151 via;jero pequeno re!a.. &
800apa., oaloulando el f'raoaso proba.ble de la tentativa,
POl" estar ooupado el rin~n. Grande f'u6 au sorp:resa al vel" que
vel" que 81 via,;jero alto llev&Da. la mano a. su gorra de
na.;je, indioando un saludo J 7 en segu.ida se oorl"ia haoia.
el as1ento del oentro, para. dejar paso franco, Y' despues,
viendo que ni sUn as! oonsegu.{an introduoir aJ. obeso l'
oo'logenario s.rcipl"esta, alargaba sus engu.a.ntadas manos Y'
tiraba. de 61 oon f'ua:rza. hacia. el interior. logrando POl"
tin qua atravesase la. portezuala. Y' se dasplomase en el
saianto del rincOn, haoiendo retembla.:r con su peso la
berl1na Y' llen&ndola toda. oon au desmesurada. oorpulanoia,
al paso que refu.nfuiiaba un. "'a110es d!as nos de Dios •.,l

8

POl" el peso del aroipreste, berl1na. l' caballos "salieron despedidos con
!mpetu, haoiendo 'lpiatl' en rdtad. del ria..chuelo, 10 mismo que ranase .. 2
Dos p£.r.rafoa ma. 1tard.e.

"POl" ven1tanillas l' portezuelas f'ueron asomando

oabesu, brazos l' hembros, hasta.. pies, pu.gnando por romper su oautiverio ... l
En otro lugar, ella se burla de las p:retensiones de leer del Gall04

l' dioe de su tamilia "las pollitas, 0 Bean las hijas del Gallo"'. Y' Be burls

de '1 l' de sus teriuliast
Uno de los m81'O:reB plaoeres de aquel Benado oampesino era
contundir l' aturdir con su o1en01a a los ignorantuelos,
a los oria.dos de esoalera a~ot 0 Bea, de eatablo, 7 1...
brans&, haoi6ndoles p:resuntas oa..p010sas " divizr,&ndoae en
acreoentar au estup1des, oosa bastante ditL011.
Perc no dejamos a.l Gallo 'lodana.

En el medio de una oris1s, ouand.o

Peruoho le preguntaba a su pa.d.:re de au origen, el Gallo esouohaba a 1&
pueria..

"iA.rre'" Esta Ultima. exolamacion la. lallz6
al Gallo, porqua astuvo a puntS!, de ser a.plastad.o
ves POl" la. pueria. que al men'lUM empujo 1\1:r10so
sal1:r, a.l mi.me t1empo que vocea.ba, volviend.o el
hac1a el interior del cuartos
1
Ibid., p.

~.,

p.

300.
334.

~b1d., p. 305.
5Ib1d., p. 336.

para s!
segunda.
para.
rostro

33

"Pues oon mas motiw le maldigo 10. 'T maJ.ditc sea.
tcda ~ etemJ.d.a.d, i amenS Que no est6 70 solo en el
intiemoS"

Pol,'

(Es1;a mesola. de 10 gra.ve oon 10 oomioo no. le de~a aJ. leotor el envo1vimien1;c
ccmpleto.)
Un ejemplc m&s de su sent1do de wen humorl

Estartan o~endo las dos de la tarde, el IIOmen1;o en que
los habii'iDtea, asf raoionales como irrao10nales, de los
pazos se aprestaban a goaar las delioias de la Siesta,
tendiencwse ouU panza arriba., owU de oosta.do para. ronear ••• 2
01aro que podemos vel.' a.lgwlaS de las aotitudes de la autora.
que ella habLa estudiado bastante filesotfa..

Un perscnaje aUTO dicel

It'(.Qu& no existe el IDUJ1do exieriol:', que 10 oreamos nosoiros?

I1sllO traseendenial.

Ya. not'

iPuti

Ide...

~, de eaou.d.rii1ar
...
Va.,.yue
a p&8eo este dan
e1 tondo de

todas las cosas ••• ,,,3
Tambi_ reoordamos su experienoia en un co1egi.o p81:"a laa jovenes.
Hab1a Ga.briel.
".uneoas que todas rien pol,' rescrte, que 8I1du is\lal
que s1 las til:'a.sen de un hilito.. que para tingirse oan,..
dicias ponen oa.ra de to.ntas en las sarnelas donde hq
fra.sef de doble sentido, que van a. misa por rut1na. 'T
pol,' ver a.l norio T a paseo para que rabie ls. amlgu1ta,
si tiene gala que estrenar. Muneoas a qui.nes les han
eJl8enadc que es .PlU1'io de bonra. no enterrarse con palma,
T oargar con el priJaer ma.r1do que les sale, 'T despues ••• -4

...

#'II'

N

Dona Emilia ncs da sus ideas sobre lcs esoritoNs modernos Pol,' un

persona,;Je, hab1ando de Traduooion I1teraJ. Z deolaraoion ~ 11bro
Cantarea

.S!. Sll!:omOn, 1798, por

Fr~ de

1,01d., p. 395.

2;b1d., p. 378.

)lb1d_, p_ 379.

'lbld., p_ 36~).

LeOn.

2l-!!.
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" ... qu& retebien esorib!a el fraile' Tiene razon.un
deoir que estos moldes se han perdido ••• No, '¥ es que
ningdn poeta ni nlngUn esorltor do ahera disourrir{a
explloaolon
bonita ••• iLuego se and.an uoandaliz;::.ndo de oualquier coSa que he1' se asoribe, que llinguna. tiene ni este fuego, ni esta. f'uerza., ni eata hermosura, ni eata a.oolon oomunieativa.l .. l

mu

Menoione en otra. parte la !nelinaoion de 1& a.utora de ver como en un
estatu",.

oua.d...ro

0

ella.

E~emplo

en plnturas
••• "2

no usado eal

vie~as,

Otrol

Perteneoe aqui tamb1e21 porque es una parte de 06mo es

tI . . . .

"Era un ro8tro mortifioa.do, de esos que se yen

donde la sa:llll8 ha desapareoido l' la oarne se ha. .':undido

til',

POll' breves momentos, una. estatua ol&&iea.; 01 __

oultor que all! se enoontrase lame21ta.r!a, de .t1~o, que estuviese vestido e1
modele_"3 T " ••• en aque1 hermoso roatro, oercado de rizos oastano osouro,
un pinter enoontra.r:ta. aoabado modele para. 1a caheaa del diso!pul.o amado ... 4
La Pardo :Bazan se s1l"1'8 muoho de la ps1oo1eg!a..

11 veces us a. p&gtnas

para. hacernos entender 06mo se siente Gabriel, POll' ejempl0.

0 nos d.a.

00-

mentaries cortes que muestran un entend.im1entol

" ... la mirada que pro-

ouran adoptar los profanes ante los m:tstl00s."'

0 de Goros, e1 oriado del

"... 'lodo el mal que no haola. se daba a suponerle en los d.eruts,
6
siempre eohando lao oulpa a las hembras ••• "
"Peruoho se sent!a. animado de
aura.

esa 0618. que nos inflame., ouando llegames a la. eda.d adulta, contra. las
personas que hellOS tenido que soporia.r ... en nuestra.

niiiea." 1

Nos expliea las razonea del estade de Manuela., esta.do de la. mente l'
del ouerpo oombinados I
... entre e1 sol que le requema.ba la sangre l' el val:&o

1:b1d.,

p. 312.

4xbld., p. 392.

~bld.,

p. 3.52.

.5Ib1d., p. ).53.

~'bld.J
~b1d..,

p. 391.
p. 3.52.

7Ibid., p. 356.

-
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que se elevaba de la e'bullioion de la tierra l' la leoh.e
que le aletargaba el oerebro, Manuela sent!a como un
coDderuao de embria.gu.ez, el estado inloial de la borra,..
ohera aloohOlloa, que, PFciendo exoitaoion, no es, en
realidad, sino sopor •••
l' sigu.e con la desoripci6n.

Mas

tarde nos da oomentario sobre los senti-

mientos de un hombre al envejeoersel
•• f
el marqu&s se va!a 1'a 1nUtil para todo, baldado,
prese en una silla, tendido despu~a en 1& oa.;}a, entre
ouatro eirios, en la pobre iglesia de Ulloa, 0 pudri&ndose en el cementerio, donde hae!a tiempo le
a.gu.a.rda.ba su mujer. 2

En el eementeriol
Cuando se produoe este g&nero de exaltaoion, nadie la
saborea con mas extraiio pl8.Oer que los espiritus fUertes,
los incr6dul.oa J es el gozo de 1& muJer est(;ril que se
siente madre, 'f. el elemento sobrenatural que tue 7
anb.ela. nuestro esp!ritu, analoso de romper la pesada.
envoltura. lBa:te1"ial l' el'21nsufrible enoa.denam1ento 16gl00 de las realid.a4es. J
Rabla del oonfl,icto de Gabriel (" 'DiSC, no, esto de raptos es
niner:ta romantioa,U 4), Gabrlel tratando de dormirse (" .. , ouanto m&s se
scsegaba la tempestad de las ideas, 1I&s se le iban atinando '1 oomplioando
las peroepoiones de tree sentidoe oorporales I

el oicio, el oltato l' el

t8.Oto." 5).
Una. definioion del aIIOr.

" •• , tundi&ndose en sus desees los

lias

ego!atas l' loa 114& nobles sentimientos del alma, que eso suele .er, blen
miradO, el aIIOr."

6

Est. ejellplo del entendimiento de la psioologia se une al. oonooialento
de la gente.
lxbid., p. 358.

~., p. 315.

4xbid., p. 384.

5Ibid., p. 310.

3zbld., p. 382.
6
Ibld., p. 312,
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LlevOse ambas manos a los neos y los m986 con repentino
frene!, con uno de eaos ademanes primitivos que suele
tener l~muJer del pueblo a vista del ouerpo muerto de
su bijo.
Es evidente que 1& Pardo Buan sabe coniiar un ouente.

Siguen ejem-

plos de su uso del misteno, ind1reotas de 180 mal.a fortuna, y el heoho que
ella nos hace esperar para saber quien es quien

0

10 que Va a pasar.

Pri-

mero, pasamos ooho p&ginas (1' no es 1& primera parte del libro) preguntando..
n08 qu1en e8 Gabriel.

fenemos desoripo10nes d:l.vertidas de 180 ber11na., de

sus ooupantes, del aooidente de 180 berlina, eto., y tenemos que oompa.rt:l.r
el suspenso con un oao1que llamado Trampeta.

...

Me hace preguntar s1 dona

Emilia se burla un poco de nosotros tsmbl&n, como de Trarapeta, quien esta
muriendose de 180 cur108idad. 2 otro misterio semejante oourre ouando Gabriel
8e apresura

&

OaBa del m&d1oo, Junoal, y por fin le dioe que Manuela y

padre est&.n enfermos.

8U

El leotor no sabe nada tampOco.)

Otro t1po de intem se engendrs. ouando Manuela, superst1oiosa
(esta parte podis. oaber antes en esta obra), tiene miade a.l futuro.
"Sera oierto eso de que estas mujeres ha~en mal. de ojo
ouando les de la gana.? '-Y de que ma.ldioen a 180 gente y
180 gent. se _ere 1»nto?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pues a m! pooa graoia me h.a.oe que me ma.ldige un
espantajo as!. De segUrO que esta. noche sueno con ella..
iQue horrorosa esta con e1 'bo",~.01 '-De que se cogeran
estos booios, tU, Perucho?"
"Dioen que de bebtr el agua que corre a 1a sombra del
nogal 0 de 180 b1guera. n4
En e1 oementerio, ella 8\larda :.uestro interes con habla de 10 sobr....

natural.

Aiade oada. wa mas misterio.

~bld., 299-306.

~bld., p. 357.

"AlSO se alaa detras del nioho,
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junto a los oipreses ••• Algo que se inolina., welve a alzarse, .e _eve
l
••• lUna. forma humana.& ••• iUn hombrel" Y se asoma. el aura.
Y ouando ae aoeroaban los medio hermanos a Gabriel.

Cuando bajo los ojos, se 18 figurp ~e ali otro extromo
del tUnel se mona un bulto conf\i.l!;o, ~. ~1iInIiIII. El pnido
resplandor de los gusanos ••• rro le: oQnS.ji'l1t1O a.l pronto
disoernir ai eran bue78s 0 pE~n~.1 ~ owa.ntas, 10 que
se iba aproximando en silenoio.2)
SURervaloraoion de 10 Rato16g1oo
de Serenoi,.

1

morbeso. elevaoion a dOgma de

1&

leI

Brown c110e que dona Emilia estud1a la herenoia 7 el ambiente.

-

... Dona Emilia continues her stud3' of two m.en with the same
hered.it7 living in different environments. • •• Gabriel and.
Iilon Ped.rti are flrs" oous:1na bll1; the, do not appear
be of
the Bame generation. Apparentl, his outdoor life has been
exoessi_17 ha1'd. on

"0

him."

Brown se olrtda de que no son de la m.1aJll& eClad.

En

e

puos

<\8

Ullo. sabemos por Juli&n que la. hermana de Gabriel "enta veintidOs -nos

m.l.a ff4, una d.1terenoia. a.e oinoo aDos.
Antes de eso, don Pedro tenia veintiooho 0 treinta. 5 Don Pedro llevaba por
ouando 61 tenia "41eo181ete

10

m.enos 11

0

0

poco

N

I!

posiblemento 13 anoa mas que Gabriel_

Gabriel tiene 35

ano.,

podeaos deoir, ., don Pedro 46

, de 40 6, y don Pedro ouatro
mas

0

En~, madre

Sabel flirt"; con el auraf Juli.'!'A, 0l1aDd.0

l:srom, !,l.

~b1d.,

'1

0

22, haoe 18 aDos

lleg6 pOr primera vez a los

p. 364.

01,"_' p. 104.

4Sainz de Robles, .21- .s!1., p- 203.

5Ibi4., p_ 169.

(Sa.bel tiene

,."
..1
seis anos
mas que ella.. 7 No oabe aq'tu.,

pero Manuela. tieno 16 ., Perucho, au medio herm.a.no, 20

l;b1d., p_ 363.

48.

0

N'atur@:leza

6:tbid .. , p. 333.

7Ibid., p. 366.
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Pazos (olaro, antes de 1a 11egad.a. de Haroelinat mad.....-.oe de Manuela), Julian
paso diez mas f'uera de 1a region y ·~anuela tenia 11 anos ouando volv16.
Julian

paso

por 10 menos dos

ama

solo antes de 1a llegada de Ooroa l'

sabemos los alios de Gorcs oon &1, probe;olemente -tres.

1'10

Ajeno pere 1ntere-

sante. )
Voy a t1"atar del efeoto del au,.biente sobre don Pedro en 1a parte

donde oabe.
pera no

AWl

10

La Pardo Bazan sf. nos muestra. que tiene ef80to e1 ambient.,
hace

POl." oont~aste

en el mismo ambiente,

mas

,.

entre don Pedro y au primo-curiado Ga.briel.
de diez anos van a. ca.usar diferenoias notables

espeoialmente entre un hombre de tre1nta y pioo Y' oire de cua.renta y pico.
Dona a:Uia habla contra 1a ley de hereneia as!.

"... el darwinismo

no perteneee a.l nWa8l.'O de aque11as verdades oienl;{tioas demoatra.das con
ev1denoia par .1 m&todo posit1w 7 experimental que Zola preooniza ••• ,,1
t.Rq una. 1"eaoeion de la. tamilia aut. el sutrimiento':

Quando

Nuoha.

(Maroelina) murio, aaltratada:f triste, se enfermiao au harmano Gabriel,
perc no se

murio

'1.

Gabriel neoeaitaba un m&dioo. A los ooho Uc.s Se le
deolaraba una iiebra nemos. en la oual 1e oontaron
que hab!a delirado con su "aa.m1ta", dioiendo que quena
irse junto a ella, al oielo 0 al intierno, donde estuviese. 2
Pero es que 180 enfel.'med.ad os una reaooiOn anta lao separaoion.
medio herm.a:nos ae pusieron ente:..:mos tambi6n.

"... wando tooaron a sepaz'l-

arse, los dos ohiquillos oayezon malos qu& s& :to de qu& ... 3

~ardo

Ba.zan,

a

ouest1op" p. 131.

2aa.iM de Robles, .2,t-

31'01d., ;p. 327.

.s!.,

1).

312t

Los doe
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Pero, ha.blando en serio, lao Pardo Bazan nos trua la. herenoia de un
desorden nervioao, de. de la madre Hareelina. (Nucha.) hasta 180 hi.1a. Manuela.,
heohe evidente per la desgracia.
oampo--me;jor ambiente.

La. hi;ja no se muere porque oreoio en el

Sigue la oon,,"1"8ao1On entre el medioo y Gabriela

"Manuela aui"re, deade qer por la tarde, tuertea
acoesos nerTioaos. Pero an.q- tuertes. Convulsiones,
lloreras, aoponolos. Deava.n.a un poco, yo 01'$0 que
hq deliria."
"i :Bienl Mal oonooido, herenoia materna. If

•

•

•

"~Dloe

•usted
• • • • • • • • • •
que ea herenoia mater.nal. 10 de mi

sabrina?"
"Si, seDor. I en mi desautoriza4a opinion al menos'
La pobre dona. Ka.roel1:na, • q,ue en floria est.'" mascullo
oon pan oompunolOn el bpio oleratobo, "era nerviostB1ma. y algo debi1, y aunque la senorita Mamlela salio
robusta 7 se orieS de otra manera. JDU¥ distinta, en
au edad _ 1a oosa mas tloil. HabrA tenido oualqu:l.er
rabiet a. "1

mas

dormito un88 heres, y a 188 'Ires de la ma.dru.gada
" tuerte, aoompanaclo
... de una copiosa hemee1 acoeso m88
rragia por las narloes. a las siete se repiileS la. tunolon,
sa hemorrag1a., 7 as! que la de.1& alao tranqu:l.1a ... tt
1& neurosis de la a&Dorita. tiene oa.r&oter epl1'ptl00
y hq un poco de t endeneia al. desvario." 2
If. ••

ff...

La madre de Marceline. (abu.ela de Manuell'.) era delioad.a y murio pocos meaes
deapues de pa.rlr a Gabriel, 3 pero todas sus hiJas no erall as!. En k! msA£!
Naturalesa• Be halla esta desoripoiOD de Rita •
10 que mu oant i vaba a su primo en Rita no era. tanto
la belle.a del 1'Ostro como la cu!,»lld.a. proporoion del
tronco T membraB, la amplitud T redon4e. de 180 oadera,
e1 desarrollo del Beno, todo ouanto eD las valientes y
a.rm8n:1.cas ourvas de su briosa person. prometia la madre fecunda y la nod..riza inexhauata. 4
lxbld., p. 397.

axb1d., p. 398.

3Ib!d., p. 203.

4:+b1d., p. 200.
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Esoribiendo menos en serio, la Pardo Bazan susiere que hq otras
cosas tal ve. debidas a la herenoia.
• •• nadie como &1 distinau!a un legitime habano de primera de las 1mita.oiones m&s 0 menos h£bUes f na.d.1e ententia me~or el intnngu.lia del oafe, nadie oonoo!a tan
perfeotamente dos 0 tres olu88 de l100rea :/ v.U:t.os, 7
as! como enterui!a, tallaba, :/ que no le Tintesen COD
oigarroa del estanoo xU. con jere. de mareu 1nteriorea.
Ni &1 mismo podia de01r dOnde hab!a adquirido esa oiencia. aoaao le venia cle oasta, como al tl!iano seX' ()ha,...
lu 7 a.l arabe a;preoiar araaa ." oaballos. l
No Be s1 Diez-Eoha:t"ri oonaid.eX'ana la desoripoUn de la operaoion de
una. vaoa en eata s800ion, "10 patolOg1oo" I
Tambi_ se recogi,& el atador las ma.nps de estopa
." saceS de la. taltriquera del panta.lcSn una reluc1ente
navaja de ateitar .Jawelta en un trapo. AgaohOse baJo
la pao1en'ie... '3 empunando el 1nstrwaen'io, oon brioB.
gira.1' de muneoa :/ haoiendo terrible fUeaa con el pu.lgar,
saJo oas1 en :redondo el loba:nill0. • •• Sin b.a.oer oaso
de los mugides ~t1osos ni de las tuUtllee saoudidas
de la bestia, el seDor Anton comenzO a -¢mil" la naT&~a cas1 de plano, desprendiendo 180 piel ~ue oubr!a el
tumor ." diseoando poco a poco ••• sus rd.oes •••• De
rate en rate empapaba con trapos 1& sangre ~ue corr!a. :/
le impeUa ver. Cada. ra!. enoubr!a otras mas menudaa,
y la. na.v~a se~a. escru.tando los i.;jares del an1mal, persisu1endo las iiltimaa ram1ticao1ones de la. tea. excrecencia.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El senor Anton, con Sll rapide. 7 ma.estria &oostumbradas,
ar1'O.;jaba 7a triuntaJ.aente haoia el oampo Ida pzOx1mo una.
masa sanguinolenta e intorme, que era 81 nUoleo del lobarnillo :.I au aureola de ra!oee. 2
OUando Manuela estaba enterma oerca del tin del 11b1'Oi
I/IfI

.I

,

La _ntanua 7&01a 1nmovil, con los oj os carrados, 7
de la oama ae alzaba eae olor eapecial que los entermoa 11aman "olor a oalenty.ralt, y que se nota POl" m_
l1gera que aea. ls. tlebre • .3

1:b1cl., p. 376.
lxbld., p. 409.

2xb1d., p. 292.

La Pa.rdo Bazan describe la oompostura de una pierna rota, no sin
mostrarnos su sent1do de humor.
)111'6 Gabriel a.l pobre mozo que gem!a, con los
ojos oerra.dos, lao oabesa entrapaJada l' una pierna
tiesa del terrible aparato que aoaba.....a.n de colooarle,
l' oo1'l!lst!a en m£s de una dooena de "talas" 0 astillas
de oa.na. de corias d1mensiones, defensa de la bizma de
pez hirviendo que le hab!an aplioa.d.o. La. oria.d.a l' e1
aula del muon se linpiaban
e1 sudol" que lea ohorreAba POl' la :.rente, oansados de aJU4ar a 1& operao1~n
de la oompostura, tlra.ndo can toda au tuerza. de 1&
pieme. rota basta haGer estallar los mesos, a fin de
"ooncerts.r" las a.rtioulaciones, mentras el pa.o1en:ls
vela tod.os los planetas, lnoluso loa telesc8p100s.

ann

Anula.o16n del elellflt~",o eSiiEJ:"W en el ser !!U!§!*h g,ue 9J1eda en Wdel' de
las fLlerzas deteainistas de

En

14 !i4£! N,aturaleHt 1&

madre miSma.

4i

ma.te£ia.

tuerz~ determ1nista.

mas

tuerte es asa

La apologia del 1nstinto se trata. a&.s adelante.

vel' que lao Naturaleaa se oona1dera. una tu.EU'Za en 10 sigu.ien"e.

Pedemo.
" ••• s1n

mAs compaU!a que la madre Natural$za, a OUlOs peohas se hab!a.n eria.do.

••• la Naturaleza se revelaba all! m&s potente

if laseiTa que nu.noa ••• ,,2

Y muohas veoes el ambiente que conduoe l' emla!jia tiene que vel' oon 1&
Naturalesa tambib.

A4n el sol reoi7';e oa.r£oter, rivel "El sol, 1Dr,p1a.oa....,le,

met 8lioo , se beb!a el sudol' de los t:r:a.ba.jadores apenu b4-0taba de los
dilatados poras ••• "3
A la Tes que tenellOs 1& Naturale.a. l' e1 sol personifiea.dos, ten. . .

una deshu.ma.n1zacion de 1a gents.

son 'bestlas

0 COSM.

Anton, el a1gebnsta, tlene un top1oo favorite.
"Vamos al deo1l~ de que 180 gente como usted l' como 1'0, l'
1811 bGBtlas, d.1spensando vusted.ea, padecan de los msmos
males, l' en 1& botloa. no hal' diterenoias de remedios, l'
lxb1d.. 325 A 326.

2;xbid. J p. 288.

lxbid.., p. 373.

p

-
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la. vida. se les viene y se lee va. del msmo modD, y todos
paean su t1empo de chiquillos, porque los perritos pequeiios lloran 7 enredan como las criaturas, 7 luego a.
las personas humanae lee llega la de andar tras de las
DlOaa.B, y andan que tftoleanft • y tambi&n los perms se
escapan de oasa. p~a. persegu.1r a. las perras, oon perd~n.
7 las buscan, y r~ por oausa. d! e11aa, y 1&3 obsequian como los senoritos til. las senoritas. ltl
Junoal, el medico, compa.rte estas opinioneea

ft . . .

los atadores

curan 1nd1stintamente hombres 7 a.n1m.a.le8, no :';.-eoonooiendo esta divisicSn
artifioial creada por nuestro orsullo."2
Muoho

mas

t&l."de en el l1bro habla otra

V8a

el algebristal

"Lo que se qu1ere decir e8 qUf' para cuatro Usa que tenemos de vida, no debe un hombre privarse de 10 que le
gl1Sta, en no haciendo d.a.iio s. sus deseme~antes."
"Como los oerdos, con perd.&n, <'eh'" vooifer6 (loros,
en .1 colmo de la 1nd.1gnao1&n, mientras busoaba por la
es,petera el molinillo. "Como los ma:tTaDOs? <'Comer, dol."miX', castisar '¥ lueso a. podr1rs. en i;ierra"l"

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

•

•

"Yo no _, qU' d1terentes son de los marranos los
hombres, ioarraspol" blastem6 el "algebr1sta". "l'ras de
10 mamo and.ana el comer, el 'beber, las mesas. Al fin,
de una mass. somos todD•• ""

•

Gabriel 7 el mMico deshuma.nizan a Sabel.
"La JIU'q'Ordoma .... ft
"Que as una vaoa ••• "

"Se fn' a a.brazar oon ella, llorand.o a gritos ••• "
"A ber~:i.do8, que es como 11ora.n seae~a.nte_ bes~ias."4
El JI~CO deshWaaniza al arcipreste, tambi'n.

.., IY dooir ••• que

se he. lleva.do ustecl ue barqu1na.zo por meterse a redentor de un hipoP&-

tamo de curs., d.e un parroquidermol."5
lxbid.., P. 295.

41b14., p. 398.

~.,
'Ibid.,

p. 309.

p, 309.

lxb1d., P. 400.
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"""""'"

La autora deshumaniza a. Goros, aunque es &1 un protagonists. que
hab1a. en fa.vor de 180 vida espir1tuala
El exterior de Goroe tenia algo de extrano, IIIlq en

a.rmonia. con todas estas :Fendas de oara.oterJ raool'daDa el de un pueroo espin, '3' las oerdas del erizadlsimO oabello, 180 barba reoia ••• 1
El mqorclomo, Angel de lfqa., reoibe el 8opodo Gallo porque
oonsenaba su tipo de ma.;to a 180 gallep '3' au triuntadora
guapella de sultan 4e corrall 81 anda.r galla.rd.o, el o~o
ola.ra, redondeado '3' Y1w, las lflii
riaosas pat111as '7 1&
"faohenda" en vestir :r el empeno da presentarse oon oierta.
dignidad ha.rto ocSmioa.. 2
y ou.a.tldo el Gallo

td'

iDsultado por Ga.briel1

"iQuien v.t.6 al ra'3' del

oorral erguirse sobre sus espolones, endereza.r la orests., est1rar el cuello
'1 emalar este sonoro quiquiriqu{&"l

Tambi&n la a.fliooi6n pu.ede deshumanizar.

Quando Pemoho .abe que

'1 Manuela son media herma.nos, reaooiona. oomo una. tiara..
de~a.r

"Paruoho volvio a

oaer lao oabeza sobre los brazos '1 a. esoonder 180 oarat con al miS.,

movimiento de liara. mont's herida., que s610 aspira a agonizar sola. '1
ooulta.."4
Tal .,..a el hombre t1ane una posioi~n

a.Un mAs servil que 180

animaleal
• •• a veoes un paJ a.rillo oae a.l sualo a.gomizando de
so£ooo, con al p1co desespel"adamente &blerto ., 180 pluma
erilla4.a., en el lindero . . oeroano, 180 noora saoa au
oabell" chata, enoien4e au 0~ill0 de aaabache, reabala
sobre la. hierba enoantieoida '3' los &bejerros, a.turdidos,
no aciertan a. sallr del 0&11% de flor en que hundieron
la tromps.. 1Y en al desmqo general a.e l&)l' aturalez..,
que dastalleoe 7 expire. de oalor, s610 e1 hombre raoonooa
au oondioi&n serv11 '3' cwaple el preoepto de Genesis, azotando las mese. que le han de dar sustento"

~bld.,

p. 352.

~bid., p. 331.

4xbid.. p. 392.

51.!ld., p. 374.

~.,

p. 386.

'1
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Don Pedro Mosooso, 1'& via,Jo (el ambiente 1'/0 su manerade vivir 1&

oaus a , tiene mer.os de 20 aDos de edad), bbla. de sil ".I.A mi? iA mi me vis1e
Y& no sim uno sino para. eoha.r al monton del a.bono.
oada oerdo le llega su San Ma.rd.n. nl Y nuestra autor& 10 desl:\.u.maniza
aoabado, deneado'

A

mas.

un muro abandona.d.o, veia
el a.rlillero en el oonduoto auditi'fO, en las fosas nasales, en las oejae, en las amecas de su ouna.cl.o, que
tenta de rojo el sol poniente, una vegetaoion, un musgo
piloso, que aoreoentaba su aspeoto inoulto l' desapa.cible.
El abandono de la. persona., las inoesentes fatigas de 1a
oua, 1a absoroion de humedad, de sol, de viento frio,
1a nutrioion exeesiv&, la bebida destemplada, e1 sueno
a pierna sue1ta, e1 exoeso, en sWIat de vida animal,
l:I.a.bian a.rru.1na.do r'pidaaente la torre de aque11a un
tiempo l'Obusta1ma l' arrogante p8l'Sona ••• 2
A modo de maleza que invade

#II'

En 1a p~ )6 de eeta obra olto a. Brown.

..

Esto1' cie a.cuerdo que

el ambiente (pero tambie la maIlera esoogicla de vivir) ha oausado esta
ruina tisioa, pero no est01' de aouerdo oon Brown que la Pardo Bazan trata
de damos un estudio del resultado de dos ambient .. usando asios doe

hombre~

porque son de distintaa edad_ l' Gabriel hab!a pasado tiampe viviendo
afuera cuando era un tlpo de soldado, 3
Nuoh.a (Marcelina, la madre de Manuela) tu6 matada per la oombinaoi&n
del ambiente l' la herenola.

It...

era delioada.. neoesitaba algodones J

enoontz06 tojos l' esPinos, .. 4
El ambiente (la Naturaleza l' las oirounstanoiaa-la vida. con Peruoho
l' la llegada amenazadora de G&b:;-tel que oa'WJ& la deolaraoion d.e Paruoho)

Mao peoar & Manuela l' a Perucho.

Peruoho, emp!1ja.d.o por 1& 11agada 'e un

rival I
lxbld.., p. 376.

2zbld., p. 329.

lxbld.., p. 315.

4xbld., p. 324.
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"AgUantar que a uno no le quieran, Ta as martii'io basta.nte.
perc var que viene oiro '3 oon sus mano laVada.s 18 esOa.motea la novia, le roba todo."l
Y el ambiente, let Naturaleza,

~de.

en e1 aBunto a

••• la. altura., ravedad Y solemnidad misteriosa de a.qual
sitio ••• '3 all remota, remota, la oasa solariega era.
un punta to.1ol el 00101' de sus tejas. 2
Dej&se oaer la montanela, reoosta.da mi. bien que sentada,
an el tentador ribazo. J
"Aqul no hq mas que una. ouest1&n de convenieno1as dese,t1nadas, impremecU.taoiones e igo.oranoias de una. montanes111a inexperia., bubara ind.1f'erenoia, atroz desouido de
un hombre zatio 7 adoo~o, tataliW- de eduoaoicSn, de
medio, de ambiente ••• ,,4 (Subr~1 YO.)
"Que no haT por parte de usted tal intamia., sino impreraeditaoi&n, loaura, desatino, i infamia,
Vsted tiene
e1 a.lma dereoha, aqui 10 que esta toroido SOD los aoonte ~:,<J_
o1mientos 7 la intano16n de olertas se11tes.'"

no'

6Deben ser ajemp10s los auras,

0

deban retlejar el ambiente?

•

Ga-

briel entiende los problemas de 8110s '3 refleja los pensamientos de la
alltora.

")(lre usted. natural ser!a que e1 olero-Digo, oree
que les tooaba. dar 8jampl0 a los dem!s."
"El olero as el retlejo de la sooieda.d en que viv1mos.
No estamos ahora en los pr1me1'Os s1810s del Cristian1smo."
"Bien r>rdos 7 repol1udos andan los tales panooeta.oeos ... Mas too111O t1ene el aroipreste enoima. de su
alma que siete pueroos oebadoa."
"Pues, en realidad, 1a protes1611 es de las manoa luora.tivas que hoy se pueden seguir. <..Per ambioion, qulen dia.bl0
va. a ha.oe:rse olerigo? ••• un hombre que reolbe oiena instru.ooion y tiege, per conseauenola, neoeslda.des que no tiene el
labriego."
lxbid.t, p. )62.

~.,

~bid., p. 378.

'Ibid._, p. 392.

p_ 366.
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Sigue Gabriel expl:Loa.nd.o el caso de los curas.
tt<.DeSnd.e se reoluta la clase sacerdotal? Entre los
labriegos 0 los muoha.ohos mas pobres de las poo1a010n_.
••• T nuestro olero parroquial, aunque algo atrasado l'
d!soolo, fOsee ,,.-:Lriudes y oualida.des que no son de despreoiar."
Veremos en comentarios de la autora. su aotitud .re1igiosa.
en no s6 qu6 pawroee l' aagrado, l' fresco l' solemne, como e1 ambiente
2
"La fe no se destl."\lJ6 con raaones J es errol" imaginar que
de una 19lesla...
tt • • •

haT argu.oia que eche ab8\le un sentim1ento.

La fe es oomo el amor, bien 10

a.dvertta. Gabriel. tt ) . . . . . e1 instante de oalma suprema., la bora religiosa,
el anooheoer ... 4 Del _64100 lr.rellg1oso. .. ... d&banle preteno para expl...
1'arse en sus fawritas '3' puni.oiosas tl1osofias."; Burl&nd.ose del mismo
m~dioo.

itA pesar cle las ideas ava:n.sad!s1maa de Junoal, que con la rewlu-

oi&n se hab!an aoentuado adn m&s en sentldo antiolerioal l' bl1iosamente
demagOgioo ..... 6 T de Gabriela
Casualmente ampezaban las oorrientea positivistas.
habl4.base d.e .realid.ades oient!fioas, de dootrinas baa ....
d.as en heches de experimentalislDO" • •• Enoontraba. rela,,oiones l&g1oas l' a:rmoniosaB entre 10 oreado, le1'ea 1mpuestas a 11. materia por wlunta4 t a.l pa.reoer, 1nteligent.,
depend.n01a '3' ooneneSn en los fenomenos J perc e1 enigma
segut., e1 m1ater10 no se d1s1paba, la sustanoia no pa.r9oia, 1a oantldad de 1t1noosnoao1blea" era 1a misma sieapre.7
A la vea, 1& Pardo Ba.z&n inol\1.Te bast ante rid!ou.lo del a.r011'reste.
". •• no moleatma 11" en la berlina, a no ser POl' los l'Qnquidos del a.rol-

mas

preste,

hondos l' atrona.ciores ca.d.a. ves, POl" au estorboso volumen

4xb1d., p. )81.

~bld.., P. 296.
SIbid..,
P' 400.

7ibid., p. 316.

')bl,.d., p. 302.

1

Ibid., p. 321.

lxbicl., p. )16.

~b1d..,

p.

3°7.

••• tt

8
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No se oomprend!a., ell. vel" 1a penosa. oscilacion de la.
desproporcionada oa.basa dal oarrua,je seb:r& las indeb1es
ruedas, que '3'a. no se hubiese roto en eje, 0 que la mole
no se r1ndiese a. su propia pua.d:.mbHe Algo que entreV1.5
Junoal. al trans de los or1sta.les de 1a. berlina complet6
su ma.lic10so regocijol .. iT para. m£a, dentro va 191 a.r9ipreste de 1011"01 Dies 0 doce a.r:robas de suplemento. ft1
Despu&s de que oayO la di1igenoia en un ria.ohuelo, trartaron de saoU' a.l arc1prestea ftEm~ele usted h.a.o1a.
Yo thaN por 1a. pierna.. i EM, senor 98oriba., aguante usted
aqu.!, coja. eate pie, asi, quietes, ya paso un lIIWJl0. iuran....
oate, nabo' iET, que me blmdo, que me bundo' iApuntAleme,
98oriba. de los d.emonos, ..1

ace..

La Pa.rd.o :Suan nos JIlU.stl'a que es religioaa pero que el olaro no
le es sa.gra.do.
Peoimismol pref'$reno!a ])Or los amb1entes ba.ios Y POl" los t1:ooo anomales.
A veoes la. Pardo Buan m.sola datall_ repuls1we entre 1& belleaa
~e BUS

daaor1poiones.
.... aJ."iioul& 6&ta eeoupland.o, POI' e1 81t10 en que algt.\rJ.
Ua tuw \_ oo1m1l108, 1m aberro 4e saliva. mtp'WIoa.t
OUTa proTeocjJn 00"& 1~14n408e el a.gu.,jero de la booa.
r,on 91 d.ol'BO de la mano.)

En 1& dil1genoia.t

La. respua.o1&n se ditioul taba, f?ta.a de sud~r rezumaban
de los s.blantes, ;y mosoas '¥ taba.nos ••• se agolpaban
en los pesou.. . . ;y la.blos, ohupandola.ell No habia. modo
de 98palltar a. tall impertinentes b1ohos ... Al desabr1do
ooaquilleo del pclvo en las to· ; nase.les '1e un!a. e1
punzante mal 0101' de los quesoe :I' ai\n sobresa.1!a e1
dese-paolble tufo del oorreaJe T el va.ho nauseabund.o tan
peoul1a.r a las d.1.1igeno'~as oomo el olor del oar'b&n de
piedra a los Tapores. 4
Al abrir las puartas, f'orrailas, en vee de vid.ri08, de
rej111a de ala.mbre, salio una. tutarada. de moho, de polw,
de lUJIledad, oen101Gn1;as polillaa hu.7e1'On despa"lOrtdae c1e
au retu.g1o pred11eoto. ••• Cada 11bl"O que a.br!a era un
depOsito de la.l"'V'M, una. red de t'l1neles a.b1ertos per e1
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diente del inaeeto b1'Ol10£110, y el oadAver del siglo
XVIII, to4o oom14o de gu.aanos, se alza'Oa de au sepuloro J
all! estaban, oala.d.os y alieata.dos POI' la polilla con
ml1 pintoresoos d1bujos ••• a las cu.ales las ratas, per
no ser menos que los biohos, habian ro!do los eantos y
puesto oemo una sierra el borde de las 11ojas.1
En

el oementerio.

De au beraaaa. 10 que estaba all! era el polvo, res1duos
org£n1oos. iKater1a' Y traU de :f'1gw:arae oOmo estana
aquella materia inerte, qu& aspeoto t~!an, enb:l1me4.a.
tr1aldad del n1cbo, los buese01110s de aquellos brazos
tan amantea, en que se ha'Ota ree11nado de n.1io.

•

•

•

•

•

•

•

• •

.•

•

•

•

•

Ho podia. Ga.briel oontu.nd1r el verc1oso y testoreseente
refle~o de los gusanos con la pequena llama. aaul que se
de las protund1da.des del oementerio, y que revolo1Iean4o suavemente le paso de dos $dos del 1'Oatro. B1en
oono010 el fu.~ fatuo, arraneaclo POI' e1 oalor a. aquel
s1t10 'Oajo 'I' b1'iraedo 'I' rellEmO de oad.&verea humalJOs.'2

al-o

•

El 4ormitorio del Karqu&s de Ulloa.
pareeta un n1do de urraeaa tal reooltijo de oaolU:vaohes
habta en ella. Olia allt a perro de oasa 7 a ese otro
tufl110 llamado de "hombre", s1endo cosa segura que no
10 desplde n1ngdn h""m'Ore Meado, 'I' ai el tabaoo frio, la
ropa mal ou1dada l' el r.,10 sudol'.
Esoopetas, morrales, pola.1nas ra£das, sombreros de
distantas tOl"ll8.9 l' m.a.ter1as, bastones, garrotes, o'~
porras, oalabazas, trasoos de p&lvora, mu.gr1entos oollares
de oasoabeles •••
• •• alguna vea un muroielago negro y tat!d1oo venia, ravo10teanc1o torpemente, a oaer sobre 1& meSa 0 a bat1r contra
un rincOn del ou~o.)
De los tlpos anormales

0,

POI' 10 menos, repusnantes.

Era au tlgu.ra. realaente aspantable. Rabiale oreoido
el booio enome, huta el punto de que se le riese apeDas
el verdad.ero rostra, abultado mAs 1& lustrosa y horrible
segunda oara sin fa.ooiones, que le oua sobre el peoha, le
sub:!a hasta las ore~as Y POl' 10 hinohada 7 esttrada, contra&taba del modo mas repuls:J.w con e1 reato del oueX'PO de
la vieja, que pareo!a heoho d.e 1"a!oes de arboles 7 tenia. de

los !rboles &DoSOS la :ufDSidad 7 osouridad de la corieza,
los nudas, las verrugas *
Las personas no tienen que sell' anormales para. ser teas.

Ga.briel mir6 a la ~er ., la enoontrtS t{pioa..
Representaba unos sesenta aDos. el sol babta Ol1rtido
su piel, que en los sltios donde sobresalen los buesos
tenta el brWiido 7 la lisura de la piel de los ameses
$lando el uso la avellana. Sus o~os gr1ses, inooloX'Os,
ha.o£a.n un guJ.Do entre malioioso 7 bllmildeJ su pucuezo
oolgaba en pelle~oB negfu.aoos, oontundi6ndose su 00101'
7 lao sombra del arranque del pelo, 'I1nioa pa.rle que desoubna el pa.imelo atado a ls. usansa oampasina., oon una.
punta oolgando soore la espalda 7 dos oru.saclas eno1ma de
la trente, a modo de arejas de lieore. Llevaba pen41ent88
de prehist&riea torma, pareeidos a lOB que tal ves se
enouentran en alguna sepultura. ., el oruee de otro
10 sabre su pecho dejaba adivinar senos tlojeB de hembra
oansad.a. de oriar numeX"Osa prole. Arre~ las mangas de la "amisa., se ostentaba au brazo-un poems. de
laboriosldad, 'lm oraso en que las tinas venas azules, que
al escota.rse las damas atra.en 1& Tis1J"a como el ~aspeado
de un rico uW:mol, eran glUesos troncos negw.sooB, 0\l78S
:rd.o.. se destaoaban en relieve scbre 1s. oa.me terroaa,
pareoida at barro gro.era.mente cooi40-. * ••
A 1a pueria estaba un rapazue10 oomo de dos aDos, de
eaos que se ven jugar ante t0488 las casuoas de labrador
gaJ.le..,o1 oabeza grande, pelo oas1 bla;noo de puro rubio,
IIlUY laoio 7 que oae haste. 1a nariz. barrisu111a hidr&pioa,
truto de 1a al1mentao1on vegetal •••
... MaDOlita, ••• bes&.ndale en le. 1"az, sin asco del amasi~o
de tierra., algo pear que le cubr!a nariz y booa ... 2

panu...

Pero la Pardo Buaa (a mi pareeer) dibuja la vieja con amor.

Ell un poco

diferente oon Sabel 7 las otras de BU edadl
1/11#

Quien 180 hubiese '9'1sto COBa de dieoiooho aDOS antes, cuando
quer1a haoer prevarioar a los eape11anes de la oasa, no 1a
conooer!a abora. Las aldeanas, aunque no se dediquen a
labrar la tierra, no conservan, pasados los train1a, atra.oii'9'O a.lguno, 7, en general, ee ajan 7 marohitan desde los
vein11einco. Sus extramidadea ee deforman, su piel se
curte, 1a osa-iura de lee maroa. e1 pelo ee lee welve
upero, oomo cola de bue." 81 seno ee esparee ., abu11&. fear.en"8, loe labios .e seoanJ en los ojos se desoubre, en ves
lxbid., P* 291.

2xb1d., p. 347.
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de la ohispa de jUgUetona. travesura propia d.e la. meeed.ad, la
ootioia Y' el serri.1isDlO juntos, sello de la m.8soara labriega.
••• '.Podo al peso de hagar lea cae &ncima, if a.d.ioa riss. alegre
"I' labios colora.dos. Las ooplas populares gallegas no celebran jam. 1& bellesa en la DltIJer desPUM de oasada Y' ma.dref
sus requiebros '3'ltemezaa son siempre para las "rapazas", las

"nenas bu.n1taa".
LeNma.,1e J?02!±AAhe1'O l. 88tilo dasouidad0' auaeneia de lirismo.
PUdiera hallar
mo.

mas

ejemplos del lade opuesto, espeoialmente del liris-

No puedo imagina.rla cogid.e. con el estilo desouidado.

Del lenguaje po-

pulaohe1'O, dona Emilia per 10 general habla soore "I' alrededor del lenguaJe
popu.laohero si as tu.ertel

tt...

arroj&, como arroja el

ca.iio

arleria ooriada, una interjeeci6n obsoena "I' vulgar!s1ma, "I'
mente.

t

de sa.1'1gH 1a

aiiadi&

sorda,..

i Que veriUenaa, que barbarida.dl f .. 2 Pem I

El oomandwe midiS de alto a baJo al bastardo,
trunciendo la boca, con 81 gesto de desprecio
claro
"I' nu1s energi(U) que pudo f acerc6ae luego & 1a puerta. "I'
dieS welta a la lla.ft, que hallo pu.uta. r r dentro, "I'
w1vi&ndose ha.oia. e:, montaiies, le esoupi al 1'Os1;1'0
eetas trues. "Se me oirece d.ecirte que eftS un pi11astre
"I' un ladr6n, "I' que VOl' a d.arie tu mereoido, i ca.na.llal
iA ti 7 a la perra que te parieS, iMamarraoho indeoente'"'

mas

(Bs 1& lengua.

mas

:f'u.erte de todo el libro.)

Habla el algebristal

"... el hombre tampoco es de palo l' ha. de tener BUS af1010nes
••• T s1 DO, <,para que venimo. a es1. JII.U'ldo "oend.Dado? Ala presente •• tamos &qui platioando los dos J pues oata que
sale una mosca verde d.el esti'rcol "I' te pica, a1 'oarunoho t
sea cont1go, "I' aoa,'b&.e."4
'.Penemos muoboa ejemploa del habla de 1& gente, langua real!s*1oa.
,.
Dona Emilia no 10. usa, perc sus pemtonajes hablan una langua natural. para
lxbid., :PI

333.

lxbid., :p. 387.

~'bld.,

p.

384.

4xbld.,:p. 400.
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ellos.

"Para. servir a. vuatedes ••• ,,1 ... tomar un taco y eohar un o10r1s ••• "~

"70 tengooo ... 10 que no t1ene un gusanoooo ••• iPero llege. la entermedad

'mains. main1ta.· ... ,,3, "Vamos a la. • oust1cSn' ••• un hombre 'valera.' •••

; que los animalas ••• " 4 J "De hoy en un a.no
,. vuelva. a. queda.rse, senor,
mas
'¥
que sea oon sal11.,,5. "iD1oe que estan a. noventa y cin ••• y cin • II II

00

ttarenauest .. ', "el bastardo de 1Iosooso,,7. "Se eohara de tpierda., .. 8. "Se

hara. cantorae at gusto de usia...9 •

"QW.tacl.q, Ilarrano, que tan siquiera.

sa.bes qui_ ea Dios. MlO J MSenor don Gabriel, no 1. Sa.beH deoir con eu.Qui.umente que a:4n no tendra oolt&40, ten a.tenot&n t a que no se
ha visto por aqu:! au oompa.reoeno1a....ll , "0 el diano, que inda. es m!s listotj
Baut 1t11.

lio as exaotamente talta. de lirismo.

No s& s1 as juguetona..

Tenemos

una esce. en que Peruoho habla. de

8U

amor de Manuela., 7 el objeto de tanto

cariio est' oomiendo sin cuidado.

"... dila.tado las pup:llas de asombro y

limpi8ndose destra.:!damente con el pa;uelo la. booa unta.da de pegajosa. miel,l)
"Bombre," ~ ella. con 1a. booa a.tanagada. d.e • b.'Onat ,
"siquiera. d.as t1_po a. una para. trap.r el booad.o '¥ oontestar.
Oout01'lles J te 10 coutesaN. iFa.1ta. saber qu& as 10 que he de
00n-I.... aaaar',,14
La. desoripo1cSn que s1gue oa.be mejor con las notadas ya, pero la
inoluyo aqu:! para lBOstrar la. mezola del 11r1smo oon 10 repugnante •
••• un viejo roble, digno de ser oontemporaneo de lOB d.ru.1das15

"xbid-, p. 290.

2xbld., p. 293.

~.,

p. 294.

4xb1d., p. 295.

'Ibid., p.

30~)'

\\&4.,

p. 3)6.

7;b1d., p. ))1.

8Ibid., p. )52.

9;&'b#:;4., p. 375.

101b1d., p_ )85.

llxb1d., p. 386.

12xb1d., p.

1);&b1d., p. 361.

14;b14., p. )62.

151b1d., p. )66.
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Al pie del roble, el b.1.uaus de las hojas ha.bLm oontribui4o a
la. formacion de un pequeno ribazo, reato quiz&' de uno de
a.quellos tl1mulos, a.s! como el duro y v:i.goroso roble ha.'br:ta
ohUpado aoaso la sustanoi& de sus ra.!oea en las naoeras
del gu.errero aorib111ado de her1das y 9nterrado all! en
&pooas lejanas. 1

ela-oion de loa princ1Rioa morales

1

S001&.19S 1. f:\i91oiia del iwrtinto.

El :tnst1nto es un arms. que usa 1& liaturaleza.

d.e la. ma.cl.re Na;t;uraleza, 10 ha.oen to4o per inst1nto,

Pedro y Manuela, hijos
0

pareoe que a!.

" •••

1 al paso que en ella orecia el il'lSt1nt1vo reoelo_"2, " ••• t.a qu6 venia

s8111ejante tur'ba.oi6n a.l reoogerse en la. 81'Uta1" 3, "Pedro y Manuela, que
ha.'b!an vue1to a enganohar 108 dedos por inBt1nto ••• .,4
Dos 0 tres veoes retrooed16 el DlOntai_-slnt1endo en
1a. oon01en01a una. espeoie de punsada., un mister1oso
a.v1e",
en balde tenia ouatro 0 sels_
•
# que al oabo, no
N
a;noa mas que su compa.nera ... :I otr&8 tantas 1& nina.
volv1o " aoeroamele,oonfiada y anulladora., redoblando los halasos a loa auavas rizos y a las redondas
mejUlas .... Al tin, sin saber 06mo, sin estud.1o, sin
premed1ta.010n, tan impensad.a.mente como se enO\le*'sn
las mariposas en la atmstera. prlmavera.l, los 1'Ostros
ae unieron :I loa labios ae juntaron con d6bil susplro,
mezoltndosa en los dos aliantos al aroma. tragranta de
las :~buesas :I tresillas 1 residues del saber delicioso del panal de miel.5

'·s. me t1gura. que 1& llaturaleza se enoara oonmigo '3 me
dioe. tleoio, pon a una pa.:re~a linda, salida ape.aa
de la adelescenoia, sola, Sin proteoolon, sin ensenanza,
vagando 11'bremente, como A& :I Eva en los Usa pan,..
dis:!a.oos, por el seno de un valle amen!simo, en 1&
sstaoiOn apaslonada d.el aDo, entre nores que buelen
bien 7 altombras de natl11da h1erba oapaoes de teniar a
un santo.. 4Qu.' barrera,
valla los d1vide? i Una
enteramente ilusoria, ideal, valla que lids 1e70, 11nioas
a que el10s se sujetan, no l:8oonooen, pu.es 10 ~a.td.s he
ved.ado ados p&J aroa na.o14os en el m1sll1O mdo que an1den
~untos a au vea en lao primavera pJ:'6xima.. Y 10 t Unloa

qu'

~b1a.., )66" 367. ~1c\., p.. 288.
~ ~., p. 295. ;1.~.' p. )68.

;2
madre T dootora de eaa. pareja. so:l su oOaplioe tamb1&n,
porque 10. palabra que les susurro :I el h1mno que lea
oanto son 1& ve1'<lad.era palabl.'a '3' el h1mno ver<1.adero, 7
en esa palabra sola me oitro, '3' Pol,' eaa pa.la.bra me conservo, '3' esa. palabra _J.w"Cla.ve de 111. o.1'e&o1621, '3' yo 1&
rep1to sin oeaar, puesto to<1o es en mL oanto ep1talUd.oo,
7 para entendit1'lo, simple, 6qu' talta. hacen 11'bfos ni
filosot{as?, ..l
El p~rato anter10r oont1ene la ru6n tund.amental del 11b1'O.

El instinto se aeno1ol1& wando Gabriel lUoh.aba. con Peruchol

" ••• au

o1e8a. 7 :f'u.riosa lra T el hervor animal e 1nst1nt1vo de su sangre s. oaJ.ma,..
ron oomo POI' 0bra de un

OO~Ul"O ••• " :I "...

con la. rapld.. de movim1entoa

que diota el inst!n1;o de oonsel"'V'ao16n ••• tt 2 Y Gabriel reoonooe el pa.pel
heoho pol,' el 1nstintol

tt ••••

us.ed.

.'10

ha. delinquido porque 1a. sangre

moza. •••• tt)
pseudooient1fioismo1 que de. a. 1a. novela. oa.rAoter dootr1nariol no se :pre'ten4e
d1vertiJ!', sino ensena.r.
No ha.l10 an asta. obra. ningUn tema. dominante que sea. de oar8.oter doctina.r10.

La. autora tra.ta. el tema. del hombre natural de una. manera

gera que R0usseau.

11-

Xejor vale deo1r que ella. juega oon 88to, d8.nd.0nos una.

prueba., pero no en e1 estl10 serio de Zola..
oria.da. en el pueblo

mu

<.eUU ea ..jor, una. joven

N

0

una. montanesa. eriada sin las reglas eatreohas de 1&

sooiedad? Gabriel.e burla de las j6venes or1a.das "a.rt1f'101almenten4 pe1"O
paraoe desilusionado al terminar el libro.; No.aoo 1eoo16n de esto.
R8.1' algunos peda.oitos que nos dan las op1n1ones de la auto1'a.
briel via..16 Pol,' una. parte de Europa.

1z~id••
)

p.

)80.

Ibid., P. 392.

; Ibid., P. 411.

2xbid., p. 387.

~.,

P. )69.
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,

At pronto, impresion pesimista. Franoia era una gran
tienda de modas, Alemania, un vasto c:rua.r1;e1 J Inllaterra.,
un pa.U de ego:tStas
brutales ;{ de hi,PeSoritas nonos. Pero
N
al regresar a Espana, al notar el duloe temblor que solo
las almas da oantaro pu.eden no sentir en el RUnto de
hollar otrs. vea tierra patria, JIIU.d6 de opiniiSn sin saber
POl" qu&a eo11O de menos el oxisenado a.1re franc., ;{ le
pa.reoi6 entrar en una oasa venida a menos, en una. comarca
sem1salva.;je, donda era postiaa ;{ exOtioa ;{ preata4a. la
ex1sua oultura., los adelaDtes ;{ 180 tOl."lla del v1vir moder.no I donde el tre corna
tnate ;{ langu.1do, donde
180 gente echaba de at tute de graseria ;{ msena. Al
aoeroarse a Ma.d.rld l' atravesaz los p£ramos que 10 rodeanf
al subir POl" 180 cuesta de San Vioente. al ver las oalle.
8Streohaa, toroidaa, mal empedradaa, el desal'l1mado 00mero1o, a.l air el oanturriar de los o1ego. ;{ el pregOn
de la loteria, penscS enoontft1'Se en uno de eS08 prehistOriOO8 p'blachone. de Oastilla, toa11iza408 dead. el
t1_po de 108 maroa •••
Em:pea6 a hablar ••• dond!C1uiera q,ue enoontra.ba auditori0 l P1"Oponiencl.o una oampana aotivis1ma., espeois de
ooalio16n de todos los elementos 1nteleotuales del pais,
a tin de oivil1aarlo • impulaarlo hao1a1senderos donde
no queria el Dnq 1"81110161'1 sentar 81 pie.
#

mas

_

_I

M

Podemos entender que dona. Emilia teru.a ou1da.do POl" su Espana.

11

Mas tarde

Gabriel sigue pensando en su posioion ~ 180 de Espana.
"Yo so~ tnoirui not1ma cte m1 'pooa. ;{ del estado de m1
naoion, ni mu ni . .nos. Y nuestro destine oorre parej as. Los mismos desenoantos hemos sutrido f iguales
oaminos hellOS _pre;. dido, ;{ las mamas eaperanaaa quim4rioas nos han agitado. ~J\l' est'rU todo? idIemoa
;perdido malamenta el ti_po? t.5entenoia.doa a no produoir ni tunda.r cosa a.1suna.? Oanaados, ai, porque a1
oanaanoio aigue a 180 1uoha, pero (.DO b.emos aprend1do ni
progJ:'eB ado na.da?"2
La Pardo

::aazan

ha'b1& cte otras ooaitas, como la ensan4DZa sin al

entendimiento •
... 180 bal:umba algebraic.., e1 o&1cul.o t las geometr!as ;{
tri,gonometr!as ae 1aa 8opr9nd!an los mia de memoria l'
carreri11a., a fuerza 4e m8oohaoar, para vomitarlas de
corrido en los ex£rnenea J que las 0.0. alunmos salian a

I""'"
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180 pizarra oomo sale el prestld1gitador a.l tabla.d.o a
haoer un juego de oubiletes en que no toma. parte el
entendimien'to, 'I que e8ta material gimnasia. de la.
memoria, sin el de8arrollo armonioso 'I correlativo de
le. razon, antes que proveobosa era funesta, matando
en germen las tac:ulta4es naturales 'I apa'bullando le. masa.
enoetUlea, que vema a. quedarse como un hi&o paso. 1
• •• saber leer T esor1bir no es conooar los signea
alfabeticos, nombrarl08, trazarlos J es, aob1] todo,
poseer las ideas que despiertan e80S signe8.
Termino esta. parte de "cositas" con una. leoolon sobre al oambio en

los oristianos, pero reoordemos que habla de un hombre de quien se burIal
••• 001'08 ••• era en su conduots. el major oristiano
del mundo, oristiano viejo, ran010, con aqualla piedad deaahogada T solida que 'Ia no se GnO\o.entra en al
pueblo. 3
;"Por que no podemos hallar una leoolon como iJema dominante de este
I1bro1

(j).

Dies-Eoha.rr1

DOS

dice que es una parte importante del Naturalismo

La Pardo Bazan discute este problema. y cree que el arte no debe ser

utilita.rioI
Y aqui conviene notar el segundo error de 1& estetioa
natural1et&, error curioso que en mi o:nnoepto debe atribuirse tamblen " 180 oienoia mal digenda. de Zol8o. Despu.es
de predeoir el d!a en que, hablendo realiza.d.o los novelist as
presentes 1 futUJ.tOs gran oantidad de expenenoias, aJUden &.
desoubrir las leles del penaamiento 'I la. pasion, anunoi&
los brl11sntes destines de 180 novela experimental, llamada.
regular 180 marob8o de la. sooledad, a. ilustrar al orimina118t&, al 800iolo8O, al moralista, al gobernante.4

a.

Este error 10 ha combatido .... el nWamo Zola, en un 11bro
titula.do Mis odios (anterior a.!! novela e;perimental) ...
proteata
nombre de 180 independenola 8ublbe del arte ••• 5

en

No obstante, veremos que 8U topico 'I .aIlen. de presentarlo no solo ensenan,
Ixb1d., p. 312..

2Ib~d., p. 334.

4.Pardo Baza, !! auest10..
'tbld., p. 19.

P. 18.

3zbid.., P. 352.
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predioan fUertemente.

Su hija. Denise Le Blond,..Zola, 10 oita de una oarta

a M. Franois Magna.rd. HiS'
ttJe n' ai au qu'un desirl les montrer tala que notre
sooiete les fait, et soulever une telle pitte. un tel
on de justioe. que 18. Franoe oesse en:tin de se laisser,
devoror par une poignee de politioians, pour s'ooouper
dela sante at de la riohesse de ses enfants.nl
La Pardo BazAn no as as!.

~m11e Zola, Contes.l Ninon et :Nouns Contes
Fran~is Bemouard. i921), p. 27.

.! Ninon

(Parisi

La vida de Zola no es la cosa de importanoia en esta oora, mu oen,.,
viene dar algunos datos. SU b.ija '¥ dona Emilia son fondos interssantes.
primero, su hija, Denise le Blond-Zola, en un prOloSO de 45 p&g1nas nos
enteral
N' 8. Paris dane une me 'traite et populeuse, non
loin des Halles, Emile Zola devait passer lea annees de
son entance 1 Ais-en-Pronnoe et '¥ dwelopper son goilt
de 180 nature et de la po'sie. Elev& en pleine liberte,
il '¥ subit l'influence d.'amiti's dinrses qui Itentra1narent vera la litt'rature. 1

murio

El padre de Zola

ouando Zola tenta seis aMs.

La tamilia.

vivia en 180 pobresa, pero Zola reoibio regalos '¥ &lU4a de sus abuelos. 2
Zola tuvo la oportun1dad de uietir a 180 .. ouela T salio

JIltq

bien. 3 Dea-

pues de que murio la abuela, la madre llevcS a. Zola a Pans donde 10 pueo en
una eeeuela. 4

Pauvre, raill' pour un l'ger aooent, en retard sur see
oamaradee, Emile Zola ne se tit auoun ami. 11 perdit
mime le sont du travail, il n'obtena1t les premi~ree
plaoes queen narra1ion £ran9a1se.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11 renonqa .. obtenir ~a.ma1s son dip16me. tl"O~ pauvre
pour peneer A poursuivre see etudes, U se deoida. a.

•

sasner 880 v1. e1 to aid8.1" 880 "re. ,." La misers le
poursuiv11 46ft lora jusqu'en 1862.

Zela, pauvre .t 8GUl, sans un ami, dans la grande
v111.
I _Poe ceasa.i."4dt t,mre .l 8ft ina'1>a.ra.'bfe. ~!A1x, 1&8
app8J.aa'l,
V1Ta.iit a
• at" do espolZ'""en-l aveUolor. • ..
Bailla ... leur &.l?portai1 a. tous deux le soUt de la
.cienoe ••• 10urne vera lea math'-atiques. ... oette

~bi4., p. 7.
lxbi4., p. 11.

~bi4., p. 10.
~., p. 12.

p
I""""
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influenoe juvenile de Baille sur ZOla qui, le detaohant
tou~ vera oe qut il
devait appeler "le roman experimental".l
du romantioisme. ou il penoha.1t. le

Le voici emploTe che. Raohette aux premiers jours
de 1862 et, du lors, ti" de l' af'treuse pauvret& ou
il avait talll! sombrer. 2
Il ne resta d'al11eurs pas tres longte~ ~ oette place,
il devint chet du bureau de la publicite. LlL, il slinit1a au metier d'bemme de lettres, et oonnut la plupart
des aut eura de ce tempa.
En ootobre 1865, 14!: Confession C\.t! Claud.• para1ssait ~
son tour ••• Il quitta 1a maiBon Hachette et se mit
va.il1amment a la conqu6t. d.u public et de la glo1re. 3
ZOla. lisait Taine et subissait l'influence de sa.
dootrine a1nsi que oelle d'Auguste Come et de Claud.
Bernard. Le positivism. et lea lois de ltheredite le
trappirent et l' arael)t.rant l s& oonoeption nouvelle d.u
roman exp'rim8l'ltal. 4

!:£iP.t

Thel-.
;publi'- Ch•• LacroiX, n taut paa
beauooup de aucc • C""ai" le premier grand. roman
d'Em11e Zola, et qui annon9a1t le Zola des Rowen-Jt....!!~ on y tl"O\l"f'e en geme toute. lea th£Ori_ scien~, son atTle S'T revele ••• 5
••• stimulJ par l' exempl. de Balaao et par sa serie de
Com'die !!!'H!!i.ne , il riva. de composer a. son tour un.
lOllS'le suite de romans, non aaulement pour y an11ur une
foule de personna.aes, pour oHer de la Tie, mais en~re
pour etudier sur dee group_ dtindivid.us la double
influenoe de l.,er&dit' et d_ phenom~nes sooiaux et
pl:'qs101ogiques.

k!

Cependant t Zola, trls rqope, fils de veuve, n'avait
pas ete mobi11s6 lors de la deolaration de guerra. DeJlus,
11 s,'t~t marie, ••• 1870, avec Alexandrine XeleT ••• 1

Dof"eur
ea

Le demi.er volume des Rowpn-Kagg;u.ari. 1t!.
PMcpl, P&lUt 8I'l 1894. 0' est 1. rappel de toutes
1;bid. • 13 A 14.

~tid.,

'lbid. • 17" 18.

5Ibid., p. 19.

Ozbid.., p. 21.

p. 16.

7Ioid., 1>- 22.

,...--
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theories sur l·h.sr.sdit.s, le resum.s, pour ainsi dire, de
toute la s.srle, l' about1ssement A la naissanoe de
ltenfant qui repr6sente l'avenir. Kais cette d.slioa.te
et charmante figure de Clotilde, o'&tait auBsi, e"tBit
sutout l"vocatlon de ma mm, o"t&1t lth1etoire
d'amour de men p~re et de Jeanne Roaerot. 1
Ni l'un ni l'autre ne voulaient d'ob1rer le coeur d.
oelle qui n'avait ;lam&1s cess' d'itre une epouse
devou'e aux joura d'lnfortune et qui devd.t ressentir
une telle douleur, lorsqu' elle apprit fata.lement
l'enstenoe du second. toTer de son mari. 2
Se habla de un oambio en las eaorituras de la Pardo
haoia el ldealisJllO (Ta. notacio en eata obra).

:Bazan,

un oambio

La hiJa de Zola habla de tal

oambio en el, tambl'n.
On peut attribu.er a l'influenoe de .rearme Roaerot
le desir quf aut lteorlTa1n apw. avoir 'lermin' 180 noire
_erie des :uen-HM9,Ua.,D c1e _. evader ve_ le soolal1sme
et les rives __ manita1rea.
Jt etais n'. en septembre 1889, mon fr~re Jaoq.ues
naquit en septembre 1891, et 180 Jo1e d"tre ptre del1vrait 1 t eor1"9'1L1n de son pes ant pesslmisme. Le oh&pltre
X du Dooteur
finit sur oette vislon de boDl1eur
et annonee
180 tendenee des livres suiva,nts.3

a4i0ti

Luego ee menoiona. el asunto D1"el'tus, que no tiene na.da. que vel' oon
este estudio.

Kurl0 el 29 de septiembre, 1902, este defensor del Natura-

lismo, Emile Zola, "asphTxie par lea emanations dtune ohem.nee qui tirait
mal

..."

4

Vamos &qui que ZOla vino 180 doble vida. ma.trimonial.

Es

interesante

*'" Emilia_
notar 1a aotltud de dona

Emill0 Zola naoio en Paris el aDo de 1840. per SUB venas
oorre sangre 1'laliana., Briesa. l' franoesa, su padN era
ingenie1'O. • •• dos veoes
repro bado en los 6xa.menes
del baohillerato en letras. Por falleoWento de su padre,
Zola se hal16 privacio de reCUt'Sos, '7 para no morirse 11teralmente de hambre, desempeii& bum11des empleos '7 tu'YO "

tu,'

lxbid., p. 29.

2:£b1d., p. 30.

1:b1d., p. 31.

4;b1d., p. 41.
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gran fortuna poder ingresar en el estableoim1ento de
librer1a de Haohette, dOfde ejerOi~ fUnoiones
manuales que literarias.

mas

A fUel" de enemigo de lOB romAnticoB, Be propUSO
Zola vivir enteramente a.l rewB que ellos i lleva.r
una exiBtenoia ordenada., en prosa ••• lAvantase siempre
, la misma bora, se sienta al eBoritorio, y despaoha sus
tres ouart111as de novel a, n1 mas ni menos J eoh&. BU
siesta para restaurar el sistema nervioso y no gastar
mas oerebro del neoesario, despieria, haoe ejeroioio,
enaarta un fUlminante art1oulo or1tioo de los que tanto
esoueoen sus oompaneros en letras, l' despuu &Biste al
teatro 6 pasa la. noohe reoogido en su hogar, l' ute m'todo es invaria.ble l' exaoto oomo la marcba de un reloj ••• 2

a

Su oara es redonda, su oraneo maoiao, su IlUOa pode#
rosa, BUS hombros anohos como de oariatide,
tiene tri.guena
la oolor, rolla la nariz, reoia 1& barba l' reoio l' oorto tambien 81 oabello. Ni en BU ouerpo at16t100 n1 en SU esorut ...
dora miracla hal' aquel1a distino1&n, aquel misteri080 atraotivo, &quella a.ot1twl a.r.I.stoorat10a, un tanto teatral. • ..
Oomo los antiguo8 atlnas, Zola hac. profesi&n de
limpie.a l' honestlclad de ooatumbres, l' Be jaota de preterir
••• la amiatad al. amor, cleolaftndose un tanto Ddaogino &
aborreoed.or del bello Bem ••• A eBte alarde de oontinen01a
""
ana.cle
Zola otro de con~ga.l temura, l' habla siemp:N d.. a,
DlUjer de un modo no galan'll n1 apaaionado, que eBO no esta
en su ouerd&, paro at oarl.Dosote l' cordial en extremo. Su
vida. interior es pacitioa y ~emplar, y hlq.endo de la Booi ....
dad, se oomplaoe en 1a oompaii!a 4e au mad.re, BU IBU..1er l' BUS
hijOB, aoarloiando 1& esperanza de ret1ra.rse, andande e1
tiempo, " alsuna aldea, " a.l~ rinocSn tQ.1;U 1'soaegado.)
•••• el uimal , quien mas Be asemeja ZOla eB el
buey? Oomo '1, es vigoroBO, torzudo l' luto. Como 61,
abre deapaoio el suroo, '¥ ae ve el esfUe7:U de BU testus
a.l remover la tierra hon4amente, arranoanclo piedras '¥
eBtorOos. Como 61, no tiene graoia, n1 t1nu.ra, n1 alegria,
ni Bon &ireaas iJUS tomas, n1 su paso as &gil. Como el,
hace labor s611da y duradera.
En 10 que no Be paraoe Zola al buey eB en la mansedumbre. Para la luoha se comerte en toro. 4
Me gusta eBta parte pol."que Zola siempre iguala sus
lpardo

:Bazan, k! oueBt16n,

2Ib1d., 122 A 123.

p. 120.

lxbld., 124-126.

4xbld., p. 126.

,
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personajes a "bates"
pardo

Bazan,

0

a peor, oomo vamos a var.

Ahora sigu.e mU de la

a.b.ora sobre la serie '¥ el libro.

:fA's RouEn Mao!1u a.;;. historn naturAl 1:. SOOira !! .!m! 1.!!r
mill,.!?Iil.!. .!! setmflde M!i!rio. Iterida esta amilla en au
mismo tl"Onoo per la neurosis. se va comun.1oando la lesion
&. todas las raraas del irbol, ,. adopta.nd.o diversas tOl"maS,
,¥a se presenta como looura furiosa 7 hom101da, 7& como 1mbeoilld.ad, 7a 00110 noio de alooholismo, 7a oomo e n10 !!:iE:ttstioo, 1" el novelists., habiendD trasa.clo en pemona el -bbel genea.log1oo de la est1rge....de Rougon, con sua mezolas,
:t'usiones 7 saltos-atras, resena las metamertosis del terrible mal hereditario, estudiando en oada una de sus novelas
un caso de tan misteriosa enteraedad.
• •• la idea. ~ental ••• no es a.rliatioa, s1110 oientttioa... La le7 de t~m1s16n heredi:tma. que imprime oaraoteres ind.elebles en os 1niiiVIduos por C\q8$ venas corre
una mama sangre, ls. de seleooion :natural, que elimine. los org&nismos d&biles 7 conserve. os &ertes 7 aptos para. 1a vida, la
de luoha....E!l lao e:dsteno,y., que desempena otlol0 anSlo80'
ls. de
"
adaitaolon~---qu. oonUoione,
los seres or&Woos oon1'ome al
medio amblente f en swaa, cu.a.ntas torman el ouerpo d.e dootrinaa
evo1uolonistas pred1oado POl.' el au:~or ..lel ~ J!! ~ .!!.ieoies, pueden verse a.,p11oadas en las DOve~ Zola;r

a

-

Los eatragos del alcohol en el A!8ommolZ'. con aquel terrible
ep!logo del delirium tremens ••• en el autor del A!80mmoir
ha.¥ hermosura. 2
Peoado ori.gi.naJ. .. el de tomar por alJunto DO de una. novela,
pero de un oiolo entero a.e novelas, 1& od.18ea 4e 1& neuzo.!!! al tram de la sangre de una. familia.. ... U. Dios 'gra,oias, 11.81' de todo en el mu.nd.o, 7 &Un en este siglo de tubel"aulosis 7 anemia no talta qtisn tenga mente sana. en ouerpo sanol
• •• A exoepoion de S i,lverio •• " 1 de la ooDOvedora ,. angelioal Lalie del 4!sommo'r, los h6roes v1rluosos de Zola son
marionetas sin voluntad. ni tueHa. to aGtivo)en Zola ea el
mal. , el bien bostesa '¥ se oae de pu:ro tonto.
Eata obse:rva.oi&n 180 baso
oree.

mas

tarde en 1& pa.rte Q.ue connen..

-

Ell importante,

Tambien hemos visto en La madre Naturaleaa una. neurosis trazada de

madre a hlja, perc no as la iesa omnipotente d.e ZOl&. wege 1& Pa.rc1o

jP
61
Bazan menoiona otra taoetao obviosa de Zola.

asoribe como pienean sua per-

sonajes, muoha.s veoes sin que tenga que oitarlos.
5i 8ooeptuamos 'Daudet, todos los naturalista.s '8'
realistas modemes imitan a. Flauberl en 180 imarBonalid.a.d,
reprimiend.ose en manitestar sus sentimientos ••• Zola
extrem6 el sistema. perfeooion&ndolo. • •• Pues ZOla,-'8'
aqui empiesa.n sus innovao10nes--presenta las ideas en 1&
misma. torma 1rreg\11ar '8' suoes16n desordena.da, pel"O 16gi0&t
en que af'lwen al. oerebro, sin arreBlarlas en p8l"{odoa
oratorios ni enoaclenarlas en cl1soreto. raaonamientos, '8'
con este m6",040 ••• 10grp. que nos torjemos la ilW116n de
.IE penes " sus heroeB.l
De la moral1d.a.d de Zola, si aOepta.moB 180 def'1n1016n de la. Pardo Ba-

zan,

Lt assommolr no puecle ser inmoral.

En ve. de inoita.r, nos asusta '8'

disgusta COn los detalles asustantea '8' disg\1Stantes.
Inmoral es Wuoamente 10 que inoita al vioio J Q'Osero. todo
10 que pu.gna con oierias ideas de delioa.desa., basadaa en
las oostumbres '1 b.&bitOB sooiales ••• la inmoralidacl que
entrana el na.turalismo prooede de su oaraoter tata.lista, 6
sea del tondo de deter.m1nismo que oontiene ••• 2
La Pardo

Bazan,

con ojos oato11oos, puede vel" la inmoralidad del libro oon

definioiones bien olaras.

Y

si~e.

D'sele norabuena al intante su papilla, que el adulto
apeteoera el m~a.r iuerie 1 nutritlw. • •• llterariamente hablando, no as m'nto ni dem6rito de una. obr8o e1
no ru.borlzazo , las .enoritas.)
Para mi, no hal' m. moral que 180 moral oat61io&, '8' s610 aus
preoeptos me p8oreoen puros, !ntegros, sanos , inmeJor8obles •••
Es opinion general que lao mora.l1dad de una obra. consiste
en presentazo la viriud prama.cla '8' oast1gado el vi,·io. dootrina
insostenible ante la. raal1clacl 1 ante 10. tee ••• slendo el
viv1r presente prinoipio del futuro, querer que un novelista
10 arregle 1 enm1ende 10. plana. , la Providenola, t6ngol0
POl" rislble emp-no. 4

~bld., 137 & 138.
lxbld., p. 148.

~bld., p. 147.
4;bld., p. 14~!h
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~

otra vas en el top100 de que un 11bro puede tratar de 10 .imIoral y
disgustarnos en vas de 1n01tarnos, la Pardo Bazan habla de 1& pasion.
En cuanto " la p&810n, so bre todo la. aaorosa tUera
de los oaminos Ndel debell', lev40s de glor1f1oarla.,
d:Lrfase
N
'tue se han empena.do los reaJ.1stas en desenga.nar de ella
a 180 human1dad, en patent1sar sus r:Lesgo~ y feald.ad.esJ, en
d:Lsm1ml1r sus atraot1voa. • •• Claro esta que la en&enansa moral de los real1stas no se formula en sermones n:L en
a::dOmaBl h.q que leer1a en 108 heobos. AS! suoede en la
v:Lda, donde las malr ao010nes son oast1ga.das POI' sus prop1as conaecuen01as.

-

La Pardo Bazan oree que el Natural:L8mo de Espana es dist1nto del de

-

Frano1a porque la gente de Espana as mejor.

-

~

.",
En Espana,
real1smo y natural1sDlO han de tener

d1s-

t1nto 00101' que en Fran01a. Es el real1sDlO tradi010n de
nuestra 11teratura y arle en general. • •• Nuestro pueblo
no as ... al que freouenta elnt:SOlDDlOir I" J perc tampooo
hoy v:Lven los hu'spedes de.o HUO ...

••• a. D10s gracias, nuestra ult:Lmas oapas soo1&188 se difereno1an bastante de las que pintan los Gonoourt y Zola. 3
Ahora oonnene oomensa.r las faoetas oon ejemplos de Lt assommo1r.
Protest&. contra la t1ran!a aca.d&m1oa

Y

abo110:L&n de las reidas olas1oas.

El lTatural:Lsmo es, dentro de ai, una parle de la rebel16n oontra 180
forma. 01&&10a, oomo mostre en el oap!:tulo sobre Em111a Pardo Bazan.
no presta muoha 1mportano1a a las un1dades da t1empo, 1ugar "1 aoo1on,

Zola.
Du-

rante el 11bro Nana naoe y oreoa a. la ma.<iures, la familia ae muda pero no
m.uy le.1os, hay muoh&. ao010n porque es una toto de 1a "vida" pero hay una unl t-

dad en que--por 10 general-es un mov1miento para abajo.
no nos da la vida de personajes nobles de nacimiento
11dad de :Lnten010n que tenia Gerva:i.se (y Coupeau)

lxb:1!!-,,.

p. 153.

2xb14., p. 188.

0

tu'

Es 01e"0 que Zole

1nteno1on. La nob1destru1da POll' 10 que

63
pas cS oon ellos Y' lao debilidad heredada. que se mostrcS en el alcoholismo.

8i

·t;iene "defeoto tr8g1oo" Gervaise, es su amabilida.d, si podemos oreerla.
Ya. menaione (Pe 60) que Zola. esoribe, a. menudo, oOmo piensan sus persona.jes.

Trata de haoernos oreer que todo se ve POl' los o.1os de un prota-

gonista., para vamos a ver C»JIlO no puede resist!:· el

dadir alga

Ha.bla.udo del romantioismo T d.el Na.tural1smo, dice Zela.

JllUY'

S1J.1Oe

"Tous deux

sont revolutionnaires at attaquent 1& tradition olassique, le personnage
abstrait, taill' d t apris le dope, pure intelligence d'g~e d.u corps etdu
milieu. l ••• le naturalisme et le romantioisme pa.rtent tous deux du mime
.:.entiment de rebellion contra la formule Olassique_ tt2
ImitacicSn de 1, N&turalez! como no£!! sUPrema. del weEn le. p~na. 61 meneion' que zola. no nos da axiomas.

verdadera, al resulta.do da una ace1cSn es 1a. leoo16n.

Oomo en la vida

No as neo.sario for-

mularla. en palabras.
El hecho que el autor escribe o&mo piensa. el persona.ae es tambien una
oopi& de la Naturaleza..

Un e.jemp10 de entrar en la. mente de Oel"9"a.isel

"Ella fin1ssaJ;t par n' avoir plus une idee bien nette de l'honnOtete.
ment. Nana 'talt 1 eU., nt est-oe pas? Ell bienS

Saul ...

lorsqu'on a une propriete,

on ne veut pas 1& 'ft>ir s' 'vaporer."l
El ha.o1e. de los pS1'8ona;les es na.tural.
de oesoSU8. a.'UJourd'hu.1&'

'Qui,

n'88t-oe pas?

oerva.is e.

"'Ohl C'a.1 un tas

les ehoses ne se font pas

lZOla, Une oampae.e, p. 102.

2Ibid., 104 & 105.

~l. ZOla, L' usommo~ (Paris. Fasquelle-Le livre de poche, 1961),

p. 432.
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toutes seules. tH

1

(Un enB8lO lestimoso de hablar en broma ouando 81 tiempo

les amenazs. despuu de au oaaamillto.)2 "'lie parlona pas taus , la tol8,'
dit Boohe, 'oomme oha.oun se ta1sa1t, le nea sur son ass1ett4,.,"3
Tal veil las superstioionas de 1& gente es un t6pioo major dejado para

18. parte "d", perc as tambl6n 1& Naturaleaa, como as de la gente.

L. inol~ P

a,qu!.
Mme Larat ••• , comme alle lui trouvai.. la t3te po1ntue,
elle la. p&tr1esut leg.rement ••• a.tin de 1 t azorondir.
Mme Lorl11ewt lu1 arra.oha. le beW en se f'achaDt. 9a 4
8uUisait pour donner tOWl lea 'Vioe. a une creature •••
Ensu1te, LorlUeux .e cU.sput .. aveo be Lel'a.t I lui, pr4tendut que, pour a.vo11' un garton, 11 tallait tourner ls.
"Ote de 80n 11t vea le nord, tand1e qu'elle hawlsait les
'paules traitant 9& el t entant111age, donnant une autre
reoette, qui oonsistait i. oscher sous le matelaa, sans le
dire a sa temme, une poisn6e d'orties f'J:oalohes, oueilli_
au soleil.5
CUando Coupe au se oqO del "eoho, "on d1sa.1t dans le quarlier que le
zingueu.r avait au le coeur d601'Och6 par la secousse. H6
Tous les aoira on aTale un verre d'eau b6nite en se
tr&CJU.t sur le ventl'e t1'Ol8 aignes de croix a.TeO le
pouce. q& a' en va. oomme un vent.
11 tallait manger un oeut d.ur tout.. lea deux heures et
a t app11quer des teu111.. d'ep1nard dur les reina.7
"Je l'a.ura1s suene tout de suite, mo1," interrompa1t
mama.n Coupeau. "Mon Dieul oui, on aTall une souris
grillee. Oa empoi.onne le vell' du coup."
"Noue sommes tre1.el" 41t-elle, tHe bue, vo¥a.nt 1&
une nouvelle preuw 4u malheur dont elle se aentut
menaoee depuis quelque tempe.9

~b1d.t p. 13.

2xb14., p. 82.

4xb14., p. 119 it

7ib14., 210 & 211.

lxbld., p. 9!h

'xb&d.., p. 120.

8.b14.,

p. 21;.

'Ib1d., p. 1)6.
91b1d., p. 240.
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••• l'oi. su6rissait les maladies de rate.

l

"La domestlque d'un m'deoin m'a dit que son maltre
lui avait dit que 9& pouvait tuer ra1de une temme,
dans un oeriain mom.nt. n2

Una superet10ion del sutor m1smol
Elle avait ON sentu un souttle tro1d lui passer sur
le oor,ps. ... ",a:n:O 'ba.1ss6 la lampe qui ta.1sait d.a.:nser
de grandee ombres, 'olaire. le v:.ts&lP d. maman Coup.au,
la vit toute blancite, la "he 1'Oulee sur l'
ano
lea 1'8UX ouver1s. )(amaIl Coupeau 't&1t morie.)
,

'paul.,

.... Lera" ava.1t 8U p8Urt pU"Oe qU'elle ava.1" tNun 1a
ohandelle 6telnte, b1'Ol1. ~uaqu' au 'bout. ~out le raonde
s'oocupa & en ra.llwa.r une autre ... en r6pMa.nt que ...
oe n'6ta1t pas bol} s1gne, quand ls. lumim s'4telgna.it
auprie d'un IIOrt. 4
La sup.ratioion a.1 vel' a Coupeau oon su desorden final, eoh8ndo•• l'
sacud16ndosel

les dames enoeintes taisEdent bien de rester dehors,n 5

nOh'

Minu.oios1d.ad desori.»'U.val

el a..rte ee una totOgra.t!a..

"ZOla esoribe POI' notas retlexiva l' a.nalitioamente, registrando oada.

..

.

pequeno datal1e. n

6

~enemos

muohas desoripoiones que nos recuerdan de la

p~ 21 en donde 1& Pardo Ba.z£n (180 oito) habl& del orista.! de a.uaento,

que no es buena. t6cm1_ para 180 piniiura n1 la 11teratura. ~ambi'n Timos
que la Pardo Bazan misma. se abandona a este t1po de d.esoripoion.

En

L' asso~1r co.euamos con tal desoripo1on de la. ha.bitaoion de Gerva.1se l'
La.:ntiera
11b1d' t p. 248.

2;bid.. p. 314.

4xb1d., p. 345.

51b1d• t p. 489.

~.,

p. 335.

°C'sar Barja, Literatura es;eaDoit--l-tib1'Os :l. WtO!" modemos S1g10s
XVIII A XIX (toa AnBelesl Oampbell·. Book store, Booksellers ani Publish.rs, 1933), p. 400.
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Elle resta assise au bord d.u lit, soua le lambeau de
perss dcheinte qui tombait de 1a nechs attach's au
plafond par une t1cslls. Et, lontement, de sos YENX
voil. de lames, elle fa.isait le tour de 1& m1s&rable
ohambre gamie, meubl'. d.tune commode de noyer dont un
til.'01r mangu.a.1t, de trois oha.1s8$ de paille et dtune
pet:1:te ta.b1~.. graisseuae, Sul:- laquelle trdna1t un pot
a e&\l 'bHOh<h On avait a-iout', pour les entants, un
lit de ter qui barrait 1& commod.eet emplissa1t les deux
tiers 4e la pi'oe. ta _alle de aerva1ae et de Lant1er,
gra.n4.e ouverle dans un coin, montra.1t sss fianoa vides,
un deux chapeau do' ko.e tout au tond, entod sous des
chemises et des oAaussettea sale. J ta.nd.1s que, le long
des mu.rs, sur le dossier des nue'bl_, penda1ent un
chile trou&, un pantalon IIla.Dg6 par la boue, lea deml~res
nipp8S dont les ma.::l!'Obands d.. AaDl1;s ne voulaient pas. Au
milieu de la. cheJD1n'e, entre deux flambeaux de zlno depare111~, 11 y a.va1t un paquet de reconnaissanoes d.u
Mont-de-P1ch&, d.tun rose tendre. C· &ta1t la belle chaabre de l' h8tet' la. ch.ambre d.u premier, qui donnaJ:t sur
1e boule"V'al'd.
La pr6x1ma de.or1p01&n nos da alp no importante para el argwaento,

pero nos da me~or idea de ocSmo v1ven '3 trabajan, eto., estas lIl'UJeres.
tlene que ver con el a.l.Dn1erao de las lavanderas I
Onae heuros sonnalent. La. molt16 des 1a.v.wltNl, assise.
dtune jambe au bard. de leurs bazqusts, aveo un litre de
'Yin d'bou0h6 a 1S\U'S pied&, mangeaient des Bauo1ssss d.ans
des moreeau de pain tendus. Seules, le. m&n.r.
venues 1& pour laver leurs petits paquets de linp, ae
h4ta1ent, f1 resudant 1· oei1-de-boeuf' aooroch' au-dessus
du 'bureau.
La. desor1po1&n que s1gt.te ha.:~& de 1& oalle durante el aJ.mu.eraol
Sur les deux trotto:lcs, d.a.na l' &tranglement 'tro1t des
ma1sou, s'hut une hite de pas, des b:r:as ballan",s, un
oouc1oieaent sana tin. Lea n",arda",a1.res, 'sa ouvriers
retenu.s au travail, la mine lIla.wJsade d.e taim. ooupaient
la ohauss6. a. grandes enJarab&-. en'l1'a.1ent en face chez
un boulanger, e*, 10rsqu'11a reparaiasaient, une livre
de pain SoUS 1e bras, 11.s allaien", trois portes plus haut,
au!!e A J!1!! thea, DlaD6Sr un orclinaire d.e six aous.

Eat 0
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11 'If avali &ussi, A 06t' du boulaJl8er, une trLdt1ire
qui venda1t des pawnee de terre trites et des moules
au persil, un d&t11' ooniinud·ouvriires. en lanse tab11ers, emporieJ.ent des 00 met a de pommee de terre et
des moules dans des tassesJ d'autres, de jolles tl11es
en chevaux, l'&1r d'lio8.t, aoheta1ent des bottes de ra-dis. Quand Gervaise sa penoha1t, elle aperoeva1t encore
une boutique de oharouiiier, pleine de mond.e, d'oll soriaient
des entants, tenant sur leur main, envelopp6s d'un papier
gras, une oetelette pan'e, une eauc1sse ou un bout de boudin tout chand.. Cependant, le long de lao OhaUaM poise'e
d'una baua noire, m8ae par lea baaux temps, daDs le pi4tin_ent de la foule en marche, quelqueo ouvriera quittaient d4Ja. las gargotes, d.eaoandd.ent en bandes, ninant, les ma1ns ouverios ba.ttant lea ouisses, lourds de
nourr1ture, tranqu!lles at lent. au milieu des DouaGUlades de le. oahu••

...l.

I

Entre las pagina.e 66 &. 73, Zola entrete~. 1ntormao14n sobre e1 labl'aJ'
"'"
de oro oon la. Tis11ia. oon la. heJ.lls.na. '3 ouDa.d.o
de Coupeau.

Entendamos que

ZOla paso bastante t1empo oon ea1;e t1po de la.brador para. poder d.amoa tant80
descr1po1&n.

La. oonversac16n entre las partes de 1& descr1po1on aseguran

que gu.a.rde nuestro 1nterM.
Tenemos en varios luga.res las "oos1t8ll" del empleo de Coupeau.
Lf aide entong& lea ters i. souder au mi11eu de la
braise. a'un rose plle dans le pla.1n jour. Puis, 11 se
remit .. souffier. Coupeau tena1t 180 aer.n1ere feu11le de
zino. Elle restait a poser au bord du tolt, P$ de 1&
gouttlare J 11, U 'If ava.it une brusque pente, et le trou
b'ant de 1& rue 8 e oreusait.. Le a;l1&U4Nr, comma ohe.
lui, en ObausSODS de l1siirea. s' avan0At tra1nant les
pleds s1f'tlotani ltair 4'04" lea a(tlts !iBe~'
Arr1d devut 1e trou, el ee laim coliIer. s'aiO'bOuta
d'un geMU oontre le JIU!9Orm.ene d.'une ahemin6e, resta
A moltl' chemin d.u pan. Une de ses Jambes penda.1t.
QuaI1d 11 se renversa1t pour appeler 08t1;8 couleuvre de
Zldore, 11 se rattrapa.1t 1 un coin 41180 magonnerie a
oause du irottou, la-bas, soua lui.
Casi siempre vamos la.s desoripoiones por 108
:Brown

dioe que ZOla d.ecidi.oa
lxblJl. , 45 &. 46.

2xb1d. , 1)0 &I 131.

0308

de un personaJe.
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rejeot the romantio ideal of desoription for desorip.tion's sake. Onl,y those things must be desoribed
whioh have some direot determining effeot upon the
ohan.oters-rmd the best 11'83 not to transgress this
limitation is for the author to desoribe onl7 what
his protagonists see in the course of the sto17. 1
POl"

ejemplo, en 1& p4gina 65 de eata oora.

" ••• elle faisait le tour de le.

miserable ohambre ••• ", "Quand Oervaise se penoha1t, elle aperoevait encore
une boutique ••• " (p. 66) f 7 una. desoripoion de su oalle.
Ge1"'V8.1se dmaJ, t 1& rue, les oahots des camions dans
les trous d.u g%'OS pave bossue, les bousculades des gens
1e long des minces tattoi1"8, interrompua par des oaillout1s en pente raide, sea trois m~trea de ruisseau, devant
sa bouttque, prena1ent une imporianoe &norma, un tleuve
large, quI el1e voulait tHe propl.'e, un neuva etrange et
vivant, dont la te1nturerie ae 1& lIa1aon oolorait 1 .. eawe
des oaprioes les plus tendres au mUieu de 1& 'bo"e noire.
Puis, elle .'interessait l des raaaas1ns, une vast. 'p10erie,
aveo un .~talage de fruit. sees garanti par des tUets a. petites maUl_, \U1e lingerie at DoJmeterie d' ouvr1ers, balan9a.nt au mo1ndre soutfle des oottes et des blousee ble"es,
perlduea lee jambes et les Qas ecart_. Chez 1& tru1ti~re,
ohez ls. trip1ere, el1e aperoeva1t des angles de oomptoir,
o-D. dee ohats superbes et tranquille. ronronna1ent. Sa voisine, Mme Vigouroux, la oharbonn1~re, lui rendait son sa.lut,
une petite temme grasse, la taoe nom, les 'T8UX lu18rmts,
ta.ineanta.nt
rire aveo des hommes, ados.'e contre .a devantun, que des bU.chu peint.. sur un fond. lie de Yin e.ecoraJ.ent d'un d_sin oompliqu' de ohalet ruatique. . ... Cudorge, le. dre .t la fille, ses autres voisines qUi tenaient
la bou·U.que de parapluies, ne se montra1ent 3aaa.1a, leur
vitrine assoabrie, leur porie olo.e, orne. de deux petites
oab1-811.. d.e .1no end.u1tea d'une 'paisse oouohe de vermillon vif'. Md.. Gerra.1se, a.van" de ren"rer, donna1" toujours
un coup d.' oei1 en taoe d.' elle, a un grand mur blanc, sans une
tenatZ"e, perc' d'une immense porte oocha:re, par 1aque11e on v'
wTait 1e tlambolement d.'une forge, 4ans une cour enoombr6e
de oharret"e. et de oarriol.. , lea brancarda en l'air. Sur
le JIlUr, le mo", Ks!98aler1., 'ta.it 'orit en gra.ndes lettres,
enoa.d.r8 d'un 'venta11 de t8l.'B J. cheval. Toute la !ourn'e, les
ma.:rieaux sonna.ien" sur lfenalume, des 1neendies d' t1noel1es
'old.ra.1ent l'ombre blata.rd.e U la oour. st, au bas de oe mur,
au fond. d'un tl.'OU, gZ"&n4 00. . une armoire, entre une marchande

a.

"

de tenaille et une marchande de pommes de terre tr1tes, 11
y ava1t un horloger, un monsieur en red.ingote, 11&11' propre,

qui :toull1a1t oontlnuellement des montras aveo des outl1s
mignons, devant un eta.b11 oit des ohoses delioates dorma.1ent
soua des verres J ta.:ndis que, derrilre lui, lee balanoiers
de deux ou tro18 douza.ines de oouoous tout petits battaient
la fOiS, dans la m1s~relno1re de la rue et le vacarme cadena' de la mareohalerie.

a

Con "GerTBJ.se &:1In&111 1& rue ... tt tenEmlOa 1& aotitud de ella, pero esta descripcion termina oon la aotitud del
rue • un.

auto~ tt ••• d.a.ns

La aotltud de Zola entra, ai 10 quiere

sante dG 88tO pasa en el LouV':E'G.

0

la misere noire de 1a

no. Un ejemplo intera-

Zola no puede menoa de mostrarnoa que

sabe ma. que sus personajes de 10 contenido.

"Des silolea d t art passaient

devant leur ignorance &hurie, la seoheresse tine des pr1mit;U"s, les splendew.'S des Veniti. . , la vie grasse et belle de lumiire des Rollandais.

Ma1JI

oe qui lea in,teressa1t le plus, o' eta.ient encore lea oop1stes, aveo leurs
chevalets install£. parmi le monde ..... 2
Hasta tenemos d.esoripciones de separar la 1"Opa suola antes de lavarla.
Gerv'&1se ••• appela C16menoe, lui fit compteI' le linse
pendant qu'elle ltinaoriva1t. Alors, 1 ohaqu. pieoe,
oe1lte pande vaurienne lAoha un mot oru, une salele.
ell. '1a.l&111 lee 1II1airea des olienls, lea aventures cles
al06vea, elle ..vatt des plaiaa.nterles 4,' &teliGl.· sur
tau les troue et loutes les taches qui lui passaient
par les mains. August1De fa1sait oeUe qui ne comprend.
pas, OU"Il'ail de gra.udee orell1ea de petite fl11e vioieuae.
Mme Putoia pin9a1t les liv.Na, trouvait 9& bate, de dire
oes choses devant Coupeau, un he.e n' a pas besoin de
voir le 11nge, o'est un de oes d'bal1a.ges quton hi,te
ohea les gens comme 11 taut. Quant l Oerva1ae, aerleuae,
a son atfaire, elle sembla.it ne pas entendre. 'rout en
'or1vanl, elle auivait lea pi~o.. dtun reBard attentlt,
pour lea reoonnA'1tre au pasaace, et elle ne ae trompa1t
jaaala. elle ....t&1" un DOm BU ohaoune, au flair, ~
la oouleur. Ces aerv1et"es-l~ appartenaien1l aux Goujet,

1Z01 a, L' aBaommo1:r. 156 & 157.

~., p. 92.
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9& sa.uta1t a.:wc yeux, elle8 n' avaienll pas seni A esaUTe%'
le oul des :po61ons. Voila. une ta1e d' oreiller qui venait
oerta.inement des Baohe, a. oause de la po_eAe dont Mme
Boohe emplttrait tout son 11nge. 11 n'y &Yai't; pas besoin
non plus de mettre eon nes sur lee gilets de flanelle da
M. "Ma.dinier, pour s&voir qutils 'taient a. lui, il teigna.1t
180 laine, oet homme, tant il avait 180 peau graase. E1
elle s&vaJ.:i d' autres paJ."tioularit&s, lee seorets de 180
propret' de ohaoun, lee dessoua des 'VOlsines qui traver....
sa.1ent 1& xue en jupes de soie, le nombre de bas, de mou-.
choirs, de ohemi8ea qu'on sal1ssa.it par semaine, 1& lavon
dont lee gens d'ohiraient oma.ines pi~oea, tou.jou...""S au
mke end.roit. AUssi 6tait-ell. pleine d'aneodotes. Lee
chemises de JUle Re.ma.n.;jou, par exemple, lo1U"Jl1ssaient
dea oommenlla.ires intel'7linablea, elles atusaient par le
haut, 180 vieV, 1~ tille devait 8ovoi%' lea 08 des .!paules
poi.ntua J et jlll!la.1s ellee n'eta.ient sales, lea ail....lle pol't'ea quinse ~oura, oe qui p~va.it qu'~ oet Sge-ll on est
quaa1ment oomma un moroea.u de bois, don't; on eerut bien em
peine de tirer une larme de J.~elqu. ohose. l)ans 180 bouti(lU.,
ohaque trla.p, on rhabil1a.1t a1nsi tout 1.
quariier de 180 Goutte-d'Or.

a

Oito muoho &qui, pero eeta s.oo1&n ee llaaa. "Minuoios1dad desoriptiva".
Esta seleooicSn me haoe jurar nuno8o llevar 180 ZOOP8o suoi8o & ninsuna lavandera.
Son muahas las descr1poiones de planoha.:r. Doy

lll1e

parie.

On oherohai.. toujoura le petit ter, que 1 'on re.. rouvd.:t dana des endroits s1nguliera, oli. l'a.pprentie, d.1saiton, 1. o&ohait par malioe. Gerva.1sa aoheva. enfin 180 coifte
d.u 'bonne, de Jim. Booh.. Ell. en ava.1t ''bauch' l.ea dentellss,
lea d't1ra.nt 8. 180 ma.1n, lea redressant d'un l'gar coup de
tel'. C· 't&1t un bonnet dont 1& paaae, tria om'e, se com.posait d"tro1ts bouillonn6s alte~t a.veo des entre-deu%
bzood.8s. Aussi a'app1iqua:it-eU., .unte, soigneuae, repa.ssant lea bouillonn's et les entre-deus au ceq, un oeuf
de ter tioh' par una t188 dana um pied. de 'bois. 2

Zola no menoiona los
formaoion bastante

(0

n1iioa

mu.oho d.l.lrante el libra, perc ha¥

demasiaclo) completo I

Hans. Hgna.it sur oe tas de orapaUu J all. faiaa1t sa.

mademoiselle J'ordonne &veo des f111es deux fo18 plWJ
grandee qutella, et daignait seu.l.emenl a.bandonner un

aqu!

in-

,.

-
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peu de son pouvoir 1 Pauline et a Viotor, des confidents
intimes qui appuyaient ses volontes. Oette f10hue gamine
parla1t sana cease de jouer a. 180 maaan, d4ahab1lla.1t lea
plus pet1ts pour lea ~abi11.r, voulait v1s1ter lea ~
tres partout, lea tr1pota1t, exergalt un des:l>Ot1sme fan....
tasque de grande personne qant du vioe. 0' 6t&1t, soua
sa conduit., des jeux 8. se f&1re gifler. La band. pata:u.gea1", dans les eaux de couleur de la. te1nturer1e,
sona1t de 11 lea jambea tebtes en bleu ou en rouge,
jusqu' aux pl'lO\J.S, puis eUe st envola.1t ahe. le serru.rier,
o~ elle ohipa.1t des clous et de la lima111e, at reparia.1t
pour aller 8 t aoattre au. 1I111eu des cop8aux 4u menu1s1er,
des tas de oopeau:a: 'nomes, amuaants tout plein, dans
luquels on se roula1t en mont rant son d.erri~re. La. cour
lui apparbenaJ.t, retentissa1t d.u tap. . des petits soulie_ 8e CN.lbutant .. la d'oand.ac1.e, du or! pertant des
vou qui stenflaiant ohaque fois que la bande reprenait
son '901. Oen&1ns jo\U'S meae, 180 cour ne sutfiaa1t pas.
Alo_, 180 bande se .1et&11; dans lea ca.ves, remonta1t,
gr1mpa1t le long d.'un esoa.lier, enfil801ii un corridor,
wdeacen4a.it, reprena.1t un esoalier, suivaJ.t un autre
corridor, et oela sans st lasser, pencl.ant des h.eures,
gueulant toujOU1'8, 'branlant 190 maison s'ante d.'un Ralop
d.e 'bates mli.si'bles l8.oh'_ au fond de toWl lea oo1nS. 1
Zela dedica las p~ 187-199 a 190 desOripcion de 180 herrer!9o 7 180

aooicSn de traguar.

Cas1 no pude oreer que dio espaoio a una desoripo1on de

061110 haaer oaj ...
11 taisaJ.t des petites bottes. 11 8ovaJ.t pour sauls
outils un oanit, une soie grande comma una lime 1
engles, un pot a. oolle. La bois qu ' i1 empleyait provenait de vieilles Oo1tes a oigarea, de minces planchettes At aoajou ONt sur luquell_ U se 11vrait It.
des d'ooupages et a des 8DJo11vements Atune d'110at88se
extraordina1re. fout le lOllg de la .1oume, d.'un bout
de l'ann4. 8. l t autre, U "twa1t 1& . . 'bot,., hut,
oent1mt1ires sur SU. Seul_ _t, 11 1& aarque1ia1t,
inven,ait des to%'lle8 de oouftrole, introd.u1sa1t des
compart1men1ts. C' '1&1t pour s' aaauaer, une fagon de tu.r
1. la.pa, en a1itendant sa nomination de sergent de
Yille. »e son anoien m6t181" A"b6n1ste, 11 n'avait
ga.rd' que 1a passion 488 pet1188 bottes. 11 ne ven4a.1t
pas son travail, 11 18 donnait en Ciadeau aux pe:rsonnes
de sa conna:S.ssanoe. 2
l;b&d.lt t 178 -' 179.

i:bid., 204 Ie 20;.
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Tenemos los deta.l.les de preparar un banquete.

Cito un "p!rraf'o"a

Le le:n.d.ema.1:n. dim.a.nohe, des trois heurea, maman
Coupeau a.l.luma lea deux four:neaua; de la ma1aon et un
tro1si_e fo_eau en t.rre empl."Wlte au.x Bache. A
trois heurea et demie, le pot-au-feu bouillait dans
une groase marmite, pret'. par le restaurant dta o6t6,
la marmit. du m&na.ge qant aembl' trop petite. On
a.vait d601de d t aooommoder la. veUl. 1& blanquett. de
veau .t l' ep1:n.'. d. ooohon, pa.rce que oea plata...l!
aont me1l1eura ftohauU•• seulement, on ne 11.ra.it la
:,18110. de la. blanquette qu'au moment de ae mettre 1
table. 11 resterait enoore b1en asses de besope pour
le lundi, le potage. les pois au lard., 1 '01e retie.
La. ohambre d.u tond 'tut tout 'olair'. par les trois
bra.siers; des roux gx"aillormaient daDS lea poalona,
avec une :tumee forte de farine b14l'., tandis que la
gJ."Osae ma.:mite soutfla.:1t des ~.t. de Tapeu.r comme un.
ohauUare, lea tlan08 seoou&s par das glouglous graves
at Pl'OtonU. Kaman Coup.. et aal"'V'a1aa, un tab11er
blano nou' deTant alles, emplissa1ent la p1~0. de leur
hita A 'pluoher du pa.il, ~ oourir ap. la po1vre et
le ael, 1 toumer la via.n.cle a.veo 1a mouvetta de bois.
Elles ava1ent Bd.s Coupe. dehors pour d'barraaser la
plancher. Ma1a elles eurent quand mdme du monde aur
le 40. tout l' a.pr~-mlcl1. 9& aentait a1 bon 1a cuisine,
a.,pfta 1es autres, ent~rent sou des pretextes, uniquement pour savolr os qui ou1&ait J et elles se p1antaient
en attendant que la blanohisseuse tGt for06e de
leTer les oouveroles. Pu18, vera oinq heures, ViI81n1e
parut, elle avait enoore vu. La:n.tier. d601d'-'ent, on ne
mettalt plus lea pieds dans 1a rue sans 1e rencontrer.
be Boobe, elle auss1, venut de l' aperoevo1r au ooin
du trottoir, avan9ant 1& t.te d'un air sO'W."1lO1s. UOH,
Gervaise, qui ~Wltement al1ait aoheter n~ sou d'o1gnons
brdl.'s, pour le pot-av.-tw, tut prise d'un 'tremblement
8t n'oea plus sori:1r, d,'autant plus que 18 oonolerge et
1a ooutur1~re l' ettrqa:1ent 'beauooup en raoontant des
h1stoires terr1bles, des hommea attenda.nt des femmes
aveo des oouteaux et des p:1stolets oa\ 'h'- sows leur
redingote. Dame, ouil 01'1 11&&1t 2,a 'tOUS lea jours dans
1es JournauxJ quand un de oes gedina-li enrage de retrouTer une an01enne heureuse, il derient oapable de
tout. Virginie otf'r1t o'b11geamment de oourir oheroher
lea oignona b1"iU4a.Il fal1a1t s' aider entre temmes,
on ne pouvait pas laisser maasaorer oett. pauvre petite.
Lorsqu'eUe revint, eUe d1t que Lantier n'6t&1t plus
11, U ava1t dii filer, en se saoh.ant c".300Uvert. La
oon...rs at ion, autour des po41ons, nt en raula pas mo:1ns
sur lui jusqut au soir. Mme Boche qant conseill'

la,

13
d t instru.ire Coupeau, Gervaise montra. une grande frqeur
et la. aupp11& de ne j ama1s l£oher un mot de cea ohoaea.
Ah bien' ce serait du prcpre' Son mar! deva.1t deja se
douter de l'affaire, car depuis ~uelque. jours, en .e
couohant, il ~ura1t et donnait des coupa de poing dans
le mur. Elle en restait lea mains tremblantes, A l'idee
que deux hommes se me..ngeraient pour elle, elle connaissa.it
Coupeau, 11 eta.1t jaloux l tomber sur Laniler a.veo ses
cd.saillelh h't pendant que, toutea quatre, ell.es atentonC}a:1ent dans ce drame, les sanaes, sur lee toumeaux
ga.m.1a de cendre, mijotaient doucement J la. blanquett'. et
.... "plnee, que.nd 1'Ila.Ilan Ooupeau les decouvrait, avaient un
petlt brLd.t, un Mmiesement d.1aoret, 1e pot-au.-feu gardait eon ronfiement d.e chantre endcrmi 13 ven1re au sole11. Elles f'1nirent par se tremper eha.oune una soup.
da:ns une tasse, pour goater le bouillon.1
Ese pbx-ato tenia. que ver oon lao preparacicSn del banquete, perc incluia de
iodo un poco.

1Que p!rra.f'ol

Los deta11es de comer

Ma.

com1da lleman las

p£gina.s 241 hasta. 261, incluyendo un par de p'g1na.s sobre las ventajas del

vine.

Zola a.un nos da. 1e. letra. de cada. oanclcSn que oantan.

En 280 y partell

de 219 y 281 tenomos el conten1do del bad! de Lantier, inc1uyendo una. descripcicSn del contenido de algunos de los 11bros.
traza.do de Lantier y oSmo es.

bien -:/ contento.

FA

'l'enemos un dibu.jo bien

un ejemrlo de un malo que pareoe viv1r

En va.r1os luga.res en el 1ib1'O tenemos oomeniario sobre

01 tipo de comida qu.e 1e gustal

Oomme disa.1t Ol'menoe. en 1e bla,.zuant, le. tache d'hu1-lle
repa.raissait q,uand m&me chez ce saore Pl'Ovengal. 11
ta1sait lui-mdme les omelettes, des omelette~ retourn&es
pl'Wif rtaaol&" que des or&p_. si termes
dea deux
Q.u'on aura.1t dit des galettea. 11 eU':"'Yeilld.t maman
Ooupeau, exigeant lee biftecka t~s <Nits, pareils
dee
semel1es de souller, ajouta.nt de ltd.l panout, se f'6rchant a1 l'on coupait de le. fourniture dans le. salade,
dee mauva.1Bes herb", oria1i-11, parmi leaque11es pouvait
bien Be glisser du polson. Ma1s son grand Mga1 &ta.1t un
oertain potage, d.u vermioelle ou1t A 1 t eau, tria 'pais,
oi'l 11 versait 1a. molti6 d.'lme bouteUle d t hui1e. Lui
saul en mangea.it avec Gerva.ise, parce ~ue lea autres, lea

06"'8,

a
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parisiens, pour s· Itre un jour risque_ a l' soUter,
avaient gailli rendre tripes et boyaux. 1
Este hombre del sur de Franoia, melindroso, aoostu.brado a 10 mejor
de todo, segUn sus gustos.

ntavait pas l'idee d'un homme si 4ouillet, si dit£1oile. Ils sont tous 00... 9a, pardt-il, da.ns le
Midi. Ainai, il ne voula.1t rien dt'ohauttant, i1
disoutait oba.que tricot, au point de we de Is. sante,
taisant remporier la viande 10rsqu'e11e lui semblait
trep salee ou trop poivree. C' etait encore pis pour
les oourants d' air, il en ava.1t une pew.- bleue, i1
engueula.1t tout l' etablissement, si une porte restait
entrouverte. Aveo va, trits obi_, dotlnal'lt deux sous
au ga.l"9On pour des rapas de sept et buit trancs. Ii.iaporte, on trembla.1t devant lui, on lea conna.:1ssait bien
sur les boulev~ e~eriaurs, des Batigno11es, manger
des tripes 8. la med.e de Ca.en, qu' on leur serva.1t sur de
petits reoha.uds. En
de Montmartre, 11s trouvaient
les meilleures hultres du qua.rtier, .. la ViUe !! !ele-Duo. Quand ils se risquaicnt en haut de la butte,
jUsqu' au Mou1111 de la Galette, on leur taisait auter
un lapin. Rue d_ ii'rtTN, ies LilM avaient la sp4oialite de la ttte de veauJ tandia que, ohaussee CU.gnanoourt, les restaurants de L10,n At Or et des .. Deux
M~rmJ.ers leur donnaient des ropoDS saut. a se
llober lea do1f'S. Mus ils tournaient plus souvent a
ga.uohe, d.u oat de Belleville, avaient leur table ga..rdee aux Ven9rl;n,es !1;e Bo!!!i9Ee, au Cadran Bl._ au
Cae0in, des maisoJlS de oontianoe, 01 1 ton pouvait demander de tout, les 1'eux termes. 2
On

"as

Zola nos da. los deltallea de un d.!a en las tabernas, 296-306.

Des-

pues de que JDU.r16 maaan Coupeau, tenemos una desor1po1on de sus visitas.
L'apm-mld.1, quelques v1s1tes arriverent, des voisines
mordues de curiosita, ~u1 se presentaient soupirant,
roulant des yeux eploris, elles entl'aient d.a.wI le oa,binet, devisa.geaient la morte, en ta.1sant P.n signe de
oroix et en seoouant 161 bl'in de bu1s tNmpe d' eau b'nite. puis, elles s' asse1'8.1ent dans la boutique, oU
elle parlaient de la ohlN temme, inteminablement, sans
se lasser de repeter la meme phrase pendant des heures.
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Mlle Re~ou avait remarqu' que son oeil droit 'tait
reste ouven, Mme Gaudron s' ent.tait A lui trouver une
belle oarnation pour son Age" et )lme Fauoonnier restait stupefaite de lui awir "f\l manger son oate, trois
jours aupa.r&va.nt. Vra.1, on olaqua1t vite, ohacun pouvait graisser sesbottes. Vers le sOir, les Ooupeau
oommenqaient 1 en avoir asse.. 0' &t&1t une trep grande
affliot1on pour une fa.m111e, de garder un corps si longtemps. Le gouvernement a.ura.1t bien 4il f&1n une a.u;re
101 ll-dessus. Enoore toute une SOiree, toute une nuit
et toute une ma:tinee, nonl 9& ne f1n1ra1t ja.mais.
Quand on ne pleure plus, ntest-oe pas? le ohagrin
toume i. 1 f a.gaoement. on finira1 t par mal se oondu1re.
Mama.n Coupeau, muette et raide au fond de ltetr_oit
oabinet, se repandait de plus en plus dans le logement, devenait d'un po1ds qui orevait le monde. Et 1&
famille, malsr'lelle, reprenait son tra.in-traJ.n, perdait
de son respeot.
El velatorio dura hasta 1& pag1na.

347, el entierro basta 352.

Tenemos una. desoripoi&n de oOmo se sentta aervaise tomando en el
!ssommo1r.

Sigue una. parie.

Elle mijot&1t dans une bonne ohaleur, son corsage oolle
a son dos, envahie d.'un bien-hre qui lui engourd1ssa.it
les aembres. Elle rigolait toute seule, les oou-ies sur
la table, lea yeux perd.ua, tria aawsee par deux ol1enta,
un gros mastoo at un nabot, a une table VOisine, en train
de a' eabraeser oo.e du pain, tant ila 'taient gris. OUi,
elle riait 1 1 'A8aommoir, 11'Asso&o1r, 11a pleine lune
du p6re Colombe, une vra1e veea1e de sa.indoux, au:x: oonsommateurs twaaat leur brUle-peule, oriant et craohant,
aux grandes nama.. du gal qui alluma.1ent lea glaces at
les bouteilles de liqueur. L'odeur ne la gillait plus,
au oontraire, elle avait des ohatouilles dans le ne~j,
elle treuvait que 9& senta1t bon, sea paup1lras se fermaient un peu, t8l1Uis qui elle r8sp1rait sommeU dont elle
6tait prise. Puis, aprea son tro1s1• • petit verre, ell.
1&:18sa toaber 80n .enton sur .es mains, ell. ne vit plus
que Ooupeau et lea oamaradea, et el18 demeura ne. 1 n ••
aveo aux, tout pris,
~ou.s oh.autfe_ par leur b.&leine, r8sardant leurs barbes sa18., 00. . . s1 ell. en
avait compte lea poils. Ils 'tuent tre aaoula, a.
oette heure. 2

1..

lxbid., p.

342.

~.,

p.

397.
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c.

Comenzando en la pS,gtna 407 tenemos una desoripoion del taller en
donde se ha.oen las fl'."res artifioiales, la manera de b.a.oerlas, l' las conversa-ciones l' aotitudes sucias de las j6venes que trabaJan all!.
Primero en esta. secaion oomenzamos oon una. descripcion de la sala de
Gervaise, vista por los o.1os de ella.

Ahora tienemos otra desOripoion same-

jante.
Ses yeux p81- regarda.1ent lea mura111es mues. Depuis
longtempe, ma tallte ava1t tout pris. 11 restait 180 commode, 180 table et une cha.1se. enoore le marbre et lea
tiroirs de 1e. commode 8' eta.1ent-lls evapor&s par le
mime ohemin que le bois de lit. Un inoendie d' a.ura.1t
pas mieux nettoye ~ lea petits bibelots a.vaient fon~,
i. commenoer par 1& toquante, une montre de douze francs,
jusqut awe photographies de 1& famille, dont une IlaJ.'ohande bien oomplaisante, che. laquelle elle porta.1t une
oasserole, un ter a repasser, un peigne, et qui lui
allongeait oinq sous, trois sous, deux sous, selon l'objet, de quoi remonter avec un moroeau de pa1n. A. pr&sent, i1 ne resta.1t plus qutune 'Viel11e paire de mouchett.. cassee, dont 1& marchand. lui refusait un sou.
OhL 8i elle ava1t su a. qui vendre les o~, 1&
poussitre et le. crasse, elle a:u.rait vite ounn boutique,
car la chambre etait d t une jolie saleteL Elle n' ape1'dans lea coins, et
oeva.it que dee toll.. d'
lea toiles d t ara.igne_ sont peut-4tH bonnes pour 1..
ooupurea, mais il 1'1'7 a paa encore de negooiant qui lea
aohite. l

araigne_,

Como se ve, la vida. se empeor& para. Gervaise.

Sigt.te una desoripci6n

de 10 que halla para comer a
Lee jours de nooe, maintenant, elle aohetait che. le boucher des dechets de viande 1 quatre SOUII la liVH, las de
traSner et de noircir dans une aseiette, et elle mettait
9& aveo une potee de pommes de terre, qu' elle touillatt
au fond. d'un po~lon. On bien elle trioassait un coeur
de beaut', un rata. dDnt elle se leohait les l~vres. D' autres fois, quand elle ava1t du 'ri.n, elle se pqa.1t une
trempette, une vra.ie soups de perroquet. Les deux aous
de tromage d'Italle, lea boisaeaux de pommes blanohes, lea
quarts d.e haricots seos cuits dans leur jus, &t&ient encore

11
des regala qutelle ne pouvaj.:t plus se donner souvent. Elle
tombait a:ux arlequ1ns, dans les gargots borgnes, oil, pour
un sou, elle avait des tas d' ar8tes de po18son dlees a.
des rognures de r6t1 gate_ Elle tombait plus bas, Jlend1ait
ohe. un restaurateur oharitable les oro4tes de. olients, et
faisait una panade, en les laissant mitonner 1e plus lonstemps possible sur le fourneau d.'un voisin. Elle en arrivait, les raatins de fringale, l r&der aveo les oh1ens, pour
voir a.ux pOrtes des ma.rohands, avant le P,assage des VoU8WCJ et
o. &t&1t ainsi quI elle aTai:t parfois des plats de riohes, des
melons pourris, des maquereaux tournu, des o6te1eltes dont
elle visitalt le manche, par orainte des astloota.
En el parrato pasado tenemas tambie. la oaida. de Oervaise :/ una frase de au

deshumanlza.o1on, los dos topioos tratados

mas

tarde en esta oora..

Zola si-

gue oon Oervaise, dandonoa una desoripoion demasiado buena. del habre,
Cependant, a. foroe de regarder le oiel 'blatard,
elle s"tait endorm1e d'un petit sommeil penible. Ello
rtvait que o. 01.1 charge de neise orevait sur elle,
taut le froid la pintait. Bru.squement, elle se mit debout, reV1Al16e _ sursautpar un grand fr1sson d' 8Ilsoisse. Mon Dieul est-oe quI elle alla.1t BlOUnr? Orelottant,e, bava.rde, elle vit qu'11 fa.1sait jour enoore.
La nuit ne vie11dra1t d.ono past Comme 1e temps est long,
quaud. on n'a nen dana le ventre' Son astomao s"veilla1t,
lui &WIsi, et la tortura.1t. Tomb" sur 1.. oha1se 1..
t"e buse, les mains entre les ou1sses pour se rlcha.uffer,
ell. oaloulait deja. le dSner, du que Coupeau a.pporterait
l'a.raentl un pain, un l1tre, deux poriJons de gras-double
l 1.. l:/On.na.1ae. Tro18 heu.res sonnltrent au oouoou d.u pire
B...ouge. 11 n' 'ta.1t que trois heures. Alors elle pleura.
Jamaia elle n'aurait la force d'attendre sept heurea.
Elle aTai t un balanoement de tout son oorps, 1. dandinement d'une petite fille qui beroe sa ~sse douleur,
plie. en deux, a' 'orasant 1 t estoma.c, pour ne plus 1.
8ent1r. Ahl i1 Taut mieux aooouoher que d.t a.vo1r fa.1ml
Rt, ne se soulagean't pas, prise d'une rage, elle se leva,
pi&tina., esp&rant rendormir sa fa.1m GOmme un enfant qu'en
promine. Pendant une dem1-heure, elle ae oops. a.ux quatre
ooins de 1a oha.mbre vid.e. Puis, tout d·un coup, elle
s. arrita, les :/8UX fixes. Tant pisl ils dira.1ent oe qu'ils
diraient, elle leur leoherait les p1eds s'ila voulaien1,
raa1s elle alla.1t emprunter dix aous awe Lorilleux. 2
1xbid., 449 • 450.

2xoid., 450 & 451.
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Zola nos da muohas desoripoionos de la muohedumbre.

5i-gue unal

A oatto he~~, las dames en ohapeau, les messieurs
bien mis habi~0Dt les m81sons neuves, 6taient noyes
au. milieu du. peuple, des processions d' hDmmes et de
:temmes encore blames de l' air vioi' des a.teliers.
La bouleva.:rd. Mage»:ta et la :rue du. Fa.ubourg-Poissonn1~re
en lS,oha.1ent des bandes, essouf:t16es de la montae.
Dans la roulement plus aasourdi des omnibus ei; des
:tia.cras, parmi les haquets, lea ta.pissi~res, les
:tardiers, qui rentraient vides at au galop, un pul.lulament touJours oroissant de blouses at de bourprona oouvrait la ohausee. Las commissionnai:ree
revenaient, leurs croohets sur lea 'paules. Deux
ouvrie1'8, allongeant le pas, :taisaient 08te de grandee
enjambee., en parlant t $ tOri, aveo des gestes, SallS
se rega.:rd.er, d' autres, seuls, en paletot et en oasquette,
marohaient au bord d.u trottoir, le nez baiss', d' autres
venaient par oinq ou six, se suivant et n'40hangeant
pas une parole, las ma.1ns dans lee poohu, les ;raux
pales. Quelques-una gardaient leurs pipes eteintes
entre lea dents. Des m~, dans un sapin, qutils
avaient fret6 1 quatre, 8t sur lequel dansaient leurs
auges, passaient en IlOntrant leurs taces blanohes;la
porii'res. Des peintres une longue 'ohelle, don't 11
manquait d"bort.;.,uer le monde, ta.nd1s qu'\U1 tonta.1nier,
atta.:rd.6, aveo sa botte sur le dos, jouait 1 t air du bon
:co1 Dagobert dans sa petite trom~ette, un air de tristease au tond du orepusoule navre. AhJ 1& triste
musique, qui semblait a.coompagner le pi'tinement du
troup.au, les 'bt1!es de soue se tratnant, 6re1nt'ea,
Encore une journ'e de :::'1n1el Vr81, les joum6es
't81en1; longues et reoommenqaient trop souvent. A
peine le temps de s· eapl1r et de ou.ver 80n raa.nger, U
taJ.aa1t d6.1i. grand jour, 11 talla.1t reprendre eon
collier de Dd.slre. Les ga111ards pourtant eittld.ent,
tapant dep pieds, tilant raides, le bee tcum' Ters
la soupe.!
Eata desor:l.poi6n '7 otr&8 del 11'bro nos :reouerdan de 180 hiJa de Zola ouando
ella habl6 de su inter6s an 81 mejoramiento del hombre pobre de Par!a.
(p. 57).

Zol& welve a la desoripoi6n de la. muchadumbre en las p&ginas si-

~uiantes,

tambih.

bra "bote" a menudo.

Noe dioe que son

mas

bestias que hombrea T usa la pal...

Trato eata. deshumaniza.cion en otra parie.
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DescriPoi6n realistal obaervtoion 1.. Rresentao1on de la vida see el
tamRaramanto del &tor. "La novala es 1, real1CGCi ;;rsta ! tra~
de un temRaramento."
Ya hellOS visto qua Zola nos muestra m&s tristella que alegd.a, m&a grie
que oolor de roSa.

Pod.moe deoir que esta es le. realid.ad vis':", por el t .....

peramento de Zola.

Estutia.mos el pesimismo en otro lugar, pero las des-

oripoiones pesimisticas pel'tanaoan &qui porque son eJemploe de su vista da
1a. rea.lidad.
La Seine charriait des nappes grasses, de vieux bouohons

a't des epluohul.-es de leswaeB, un tas d.'crdures qutun
tourbillon retenait un instan't, dans l'eau inquietante,
'tout ..sombrie par Itombre de la vonte ••• 1
Una desoripo1on de una

O&r&.

ft • • •

Pois.cn, 1nqu1et, la oroyan't

'orasea, venait la oheroher, aveo sa figure muetta de deterre."2
Le odpusoule ava.1't cette sala oouleur Jaune des or&pwsoul.as parisiens, una oouleur qui donne envie de
mourir tout de euite, tellement la vie des rues semble
laide.)
'ram'bi6n Zola usa oontrasta para dar m£S fUera, a
pasimatioas.

SUB

dascripoiones

Primero la. triste, luago la da oontrastal

A la barriere, la pietineaent da troupeau oontinuaJ:t,
dans le troid du matin. On reoonna.1ssait lea serruriars
l. leurs 'bourgerons 'bleus, 188 .&pna l leurs paletole,
scus lesquels de longu._ blouses paasa.1enl. Celte toule,
de lOin, gardait un ettacement pltireux, un ton neutra,
oil. dominaient le 'bleu deteint el Ie gr1s sale.. Par m0ments, un ouvrier s· arrita1t, rallU8la.1t sa pipe, tantis
qu' autour de lui 188 wtres marohaient touJours, sa.ns un
rire, sans un parole tite & un oamarade, les Joues
terreuses, 1a face tendue Ters Paris, qui, un l. un, les
d6vora.1t, par le. rue 'beante du Fau'bourg-Po1asonnilre.4
Esta desoripoion nos cia el humor del libro.

La de oonlraste.

ft • • •

elles

alla.1enl par 'bandes de trois ou qualre, oausa.1enl v1vement, aveo de legars
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rirea et des regards luisants
JObreros tel1oes1

~etea

auteur dtelle.

Un oont1"aate verda.derol

bUa ae pouasaieni dtune claque, jouaient oo_e des gamins, a.veo le ia.page
2
de leuJ."S gros souliers terre., eooroba.n't le pa~ dans une glissade

..."

to bonito del e41t1010 teo de apartamento.t
Parmi les loques pendues aux ten.t ... , des coins de
ga1e'te r1a.1ent, une prone. tleurie dans un pOi, une
oage de serine d'o~ tombaii un guouUlementt des miro11" a. bUM me1Jtant au tond de l' ombn des lelais d' etoiles, rond... En bas, un menu1sier ohanta.1t ... des
enfants montJ.-a.1eni leurs taies bubouillees et rieuses,
dee temmes ooUiaient, avec des profils calmes panoh's
sur l' OUTrage. J
PUa oontraste da "Et les plombs seutflaient une puanteur plus forte,
au milieu de la grande pa1x, noire et muette."4

&tait bleue, d.'un

&SUr

con "Ce

jo~11, 1& mare

profond de ciel d"te, ol la petite lampe de nu1t

concierge allumaii des ~to11es.tt5

(La. mu aqu! e8 BiUa teiiida de un taller

-parGee pr1mero una imitacion de la. naturalesa.)
La eiudad '7 el oaapo oontraata.dosl
~s

quI slls toumait le ooin d. 1& Ne, elle se sentait
leseret gaie, comma si elle taisai t une partie de campagne, au milieu de OU terra1ns vagues, bordes dtusines
grises J la oha:u.ssee noire de charbon, lea panaches de
vapeur sur les to1t., l' amusa1sn1 autan1 qu'\U'l s811t1er
de mousse daz1s un bois de 1a. banlieue, s. snfonqand entre
ds grands bouque1s de vsrdure, .t ell. a.1mait l'horison
bla.tard., :t"a.T' par les hautes chemin'.. des fabrique. t
la bu.1ts Montmartre qui bouohait le oisl, aveo sea maisons orqflUSea, pero'es dea tl"OUS reguliers de leurs
tsn.tres. 6

O"t&1t, entre une soieris meoanique st uns manufaoiUX'9
de bc".lions, une bands ds pra.1r1e restes verte, avec t.es
plaques ~aunes d'herbs grille•• uns e"vre, aiia.chh a

lxb1d., p. 14.
4xb1d., p.

74.

2xb1d... p.

au

48.

5~1_d., p. 75.

lxb1de, p.

6~.,

56.

p. 218.

~
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un piquet, tournai:t en balant J au tond, un arbre mort
8'6miettait au grand 801e11. Hirai'" m:u.rmura Gervaise, "on
se oro1rait A 1a oampagne."l
Por tin tene1lO8 el oontraste entre Gervaise, abora baJ8ndose mpid.&mente, y 1& veoindad, meJor8ndose.
lta.1ntenant, d.e 1& rue de 1& Goutta-d' Or, on voyait
une immense &olairo1e, un coup de 801ei1 et d f air
U.bre, et,
1& plue des masures qui bouohd.eD:t 1&
we de oe o6t&, s'&leva.1t, sur le boulevard Ornano,
un vra1 monument, une maison ~ au 'tB688, aoulp',,6_
00__ une 'gliae, dont les ten't1'8a olaires, tenduea
de rideaux bJod&t, aentai.nt 1.. riches... Oat1;_
m.a1son-1a, toute blanohe, poaee Juste en taoe de 180 J;'Ue,
aemblait l"ola1rer a'u.ne enfilade de lum1~re.2

a.

Otra t6onioa que WI& Zola .. 1& de poner en ridiculo & 1& gente.
desoripoi&n de laB bod.as es terrible.
burla de todos.

A

180 ve.

daDa.

La

lla.oe de 180 gente oarioatuns. Se

la insti1;uo1&n religioaa. y oivil del

casa.m1ento.
it, au fond de 180 chapelle perdue, d.a:Ds 1a. pou8aiere

d'un oou.p de balai donn' par 1e bedeau, le pr4tre &
leur maussa,de promena1t vivement aes m.a.ins s.ch.. sur
les tatea 1nol1n'" de Gervaise et de Coupeau, et a .....
bla.1t lea unir au milieu d'un dem'na.gement, pendant une
absence du bon D1eu, entre deux messes .eri4,J:,.sea. l
(Trato la a.ct1tud de Zola bacia la relisi6n en otra parte.)

MAs

m~m111a

c1&n pasa wando otr&. gente grits. 1nsultos a. 1& oompaDfa, el S1"lPO mismo
bajo un puente gr1tando pals.'bras SU01aB, 7 10 que pasa al aub1r el monumen1;0.4 Rasta el «nioo de
rid.!oulo del e.orl:torl

m&s

eduo&.o1&n del grupe, M. Ka.d1nier, 1'8cibe e1

"X. Kad.inier, pe1"4.ant 180 the, ne voulant point

avouer qu'11 M&it perdu, en.fila un .. oalier, tit manter un 6"86$
nooe."5 1U Ua ae l'Uina. mas deapu'a de 1& oena.

~'b14.,

p. 289.

~, 94

Ie

9!h

~,432 .. 43).
5ibj.d.., p. 93.

3Ib1d.., p. 81.

a la

AlON, une quarella formidable s t engagea.. Coupeau,
pris a pariie, se d6batta11a ~ama1s 11 n'a,va1t parle
de vingt li"res. quant aux oeuf's A la nelge, 111.1 rentra1ent daDS le dessert, tant pia ii 11.1 gare;ot1er lee
&.va:1t ajoutes de son plein ' " ••• J.
La PardD Bazan consider&. 06mioas "las esoenaa del '.lavad.ero, las bodaa

de Gel'Ta81a y Coupeau, el banquete en el taller de p1anoha.do, el ent1erro
de la vieja ... ,,2 Bo puec1.o entender au aotitud.
arueles estas esoenaa.

El humor neg1'O.

Son 111.1·:'·&8 pero tamb1'n

Fero &. 180 ves que pone en rld.ioulo

a estos peraona,.1ea, Zola irata 4e pedirnou oompasi6l'1, que 10 sentamos por
ellos.

Dl.lJ:'ante la aeremonia ya aenoionada, los Lor1l1eux maltraian a Ger-

vaise, las autoridades oiviles llegan tarde, el oura los maltrata y se da
prisa., haoe aal t1empo.

Y tenemos que senttrlo por Gern.1ae ouando habla

con su nueva suepal
.Pend.a.n1 ae tempe, Gerva.iSe erabrasoa1t ma.JIIan Coupeau,
sourla.nte, lea 78U% hwa1d.ea pourlu:t. Elle :Npondait
aux paroles entreooupees cle la neille femmea
"If'.,... pas peur, je fera.1 mon poasible. Si 9a
toumaJ:t; mal, 9& ne serat" pas de as. faute. Mon, bien
aUr, j t a1 trop envie d' 'tre heureuae.,,3

Una parte de la desaripoion del grupe.
La nooe, cl'bouch.a.nt de la rue Saint-Denis, tra,..
versa le boulevard. EUe attend.1t un moment, deva.nt
le flot des voitures, pu.1a, elle se risqua sur la ahauas'e, oh.ang6e par l'orage en une mare de boue ooulante.
L'ond&e reprena1t, la noae venalt d'ouvrir les paraplutes, et, aoua lea r1tla.rda Iamentables, balano_ A
1& main des ho__ , leo temmes se retl"Oussa1ent, le
de til. s' espafCait da.ns ls. orotte, tenant d·un trotto1r
l. l' autre. AlON, deux voyous ori.rent a la ohiml1t'
des promeneurs aoooururent, des bout1qu1el"8, It air
lxb1d., p. 106.

2.arown,

!.i.- oit., p_ 105.

3Zo1a, .2i- 01t., p. 82.

8)

amuse, se hausserent derriltre leurs vitrines. Au
milieu du groulllement de 1& toule, aur lee fondJil grl,8
et mauill"" du 'boulevard, lea oouples en prooession
metta.i.ent dee taohes violentes, 1& robe g1'Oa bleu de
Gervaise, la robe eorue 8. ileurB impr1me_ de )!me
Fauoonnier, le pantalon ~aune oanari de Boohe, une
raideur de gens endimanohea donna! t dee dr&ler1ea do
O&rD&val ~ 1& redinaote luiaau.te de Coupeau et 1
l'ha.bit oar" de X. Madin1er, tandis que 1& belle
toilette de be Lorilleux, lea ettilY de Mme Lerat,
lea jupea tripe_ de Xlle R8I'laI'ljou, m31aient lee modea,
tra.1naient a. la tile lea d8oroohes-moi-ga du luxe des
pauvr_. Ma1s o' et &ient surtout lea cha.peaux des
messi8lU1l qui egqaient, de vieuz: cha..peaux oonserves,
temia par l'obecurite de lta.:.t"IDoire, avec des formes
pleines de ooaique hautes,
en pointe, des
ailea extraordlna.1rea, retrousaeea, plat_. trap largee
ou trop etroites. Et lea aourires aupentaient enoore,
quand, tout au. bout, pour olore le apeotaole, :Mme Gaudron, la oardeuae, st avan9&it daDS sa robe d'un violet
ON, aveo son ventre de temme enoeinte, qu' elle portait 'norme, t1''' en avant. La nooe, 0epeDdau.t, ne
hAta1t point Ba marohe, bonne enfant, heureuee d"t1"8
regard'e, at amusant des plaisanteries.
"'l'ieul la. mari'e1" oria l'un des '9OTOUS, en
montraat be Gaudron. "Ahl malheurl elle a. aTal6 un
rude pepin\"1

'vase..,

A veoea Zola. tra.ta. de movernos a l&grima.s, pero el efeoto ea damasiado l'

DOS

molesta.

Cuando Lantier parie de su fa.m11ia (nunoa Be oaso oon

Gervaise), Gervaise est' lavando la ropa l' no est' en O&8a.
llevan la 11&"..

ZOla. alarga. la situaoi6n para obicmer _

Los hijOB le

s1mpa;t!a..

mero Gervaise no entlend.e 10 que BUS hijOB tratan de de01rle.
"Tiensl tu mtapporteB la olefl" dit-elle, trlta surprise.
Pourquo1 dono?"
L'enfant, en aperoevant 1a olet qutil ava.1t oubli4. a
son deigt, pa.ru.t se souvenir et 01"1& de sa '9Ou 01&11"8'
"Papa. eat part1."
"11 est al14 acheter 1e d'~euner, 11 VOU8 a dit de venir
me oheroher 101?"
lxbid. , 88 & 89.

Pri-

I~

'I
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Claude regards son tHre, hestta, ne saohant plus. PuiS,
i1 reprit d.-un trait. "Papa est parli. 11 a saute du
lit, il a mia toutes see affaires dans 10. malle, il.&
cl.escendu 10. maUe sur una voiture. 11 est pa.r1ii."
Gervaise, aooroupie, se releva lentement, 1&
figure blanche, portant les mains A sea joues et a
ses tempes, oomme IIi elle entend.ait 11& ~6t. craquer.
Et elle ne put trouver qutun mot, elle le r6p'~a vi1lgl
£018 sur le m&me ~onl "Ahl mon Dleu.' Ahl IlOn Dleu.l
Ahl mon Dieul ..1

.'

, ,
, ,

Las otras 1avanderas

0

se bu.r1an de ella 0 tienen demasiado interes, sua

hijoS no entienden 10 que pasa.

Gervaise es pat'tioa..

Poco des,puh tene-

mos 1a esoena de una. luoha salvaJe entre Gerva.ise l' la hU'llana. de la. nueva
tiran todD .to loa hijoll.

novia. de Lantie1.'.

It • • •

et lea enfanta, Cla.u.de

at ttienne, p1eu.rant, auffoquant, epouvant&', se pencla1ent
oe crl oonlinu.

robe, aveo

Kaman. lBamani qui ae briaa11 dans leurs sang1ots."2 Y

otro "te&:r'-~erk:er".

"0' 'tait sur ce pave, d.ana oel air de fournaise, qu'on

la jetait toute aeule aveo lea pelita ..... 3
oe serail de ne pas ftre battue ..... 4
saca simpat!a

a. sa.

,poll'

POll'

011'01

"11 l' a encore un ideal,

casi todo el l1bro e1 alltor nos

la oru.eldad de los Lorillw:x para. oon Gervaise.

be Lo-

rtlleu%, oonociendo a OerYa1se, sospecha que ella trata de robar1e algUn
pedacito de Orol
Gervaise.
amable.

"JIIle Loril1eux ne quittait pas d.u regard lea sou.lie1"8 de

'Mais 11 n'1' a. pas

a se

fa.oher,' flUr'illU'a.-t-ella aveo un sourire

'Madame peut regarder ses semel1es.'"S Las 1'& menoiona.daa :Iodas.

nEt Gervaise, r&fu.gi&e auprl.s de ma.man Coupeau, davant une des fenhrea, ne

disait rien, honteuse, sentant que lQutes

088

reorimina:U.ons retombaient
I

sur el1e ... 6 Despu8a de la Cena, todo resulto obsoene.

~bld.,

p. 30.

2xbid., p. 35.

~b1.d't

~b1d..,

p. 51.

SIbid., p. 73.

6Ibld., p.
107.

p.

41.
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Boohe e~ M_Bo~~es, qui avai.en1 embraase una cla.ma,
ne voulaien1 pas 1& rendre a. eleux Jdl1ta1:res anxquela
elle appa:rtena.i~ •••
Par momen~s, 118 elssoenela1en1 du trottolr, pour laisser
18. plaoe a un i vrogne, ~ombe la., lss qua1re .ters en l' air.1
Mme Lorilleux, la noche de las boclaa.
t'l,1u vas

oouoher dans la ohambre

orueldad?

"'ya, o' est plus forti' oria-t-elle.

a. la. Banbana,,.2

(,Se puede lmaginar ma.

Cuando llega. la. bebe, 1& fa.m11ia arruina todo 10 que puede.)

cuando Coupeau se cae de un ~eoho '1 oasi se mu.ere, aerYa.ise se cuida. de

Y

'1

oon amor, toda au fuerza, '1 el dinero que iba a darle su su.no de una.
"planoheria".

Y ouando los parientes saben que 1a. no tiene esperanza de au

Y siempre se dan el or6d1to gor todc ~

sueno, se a.legran 1 se burlan de ella..

Zola 1& presen~a. de m~~ir.4 0Uand0 Lant1er se mu.da a. oasa. de Gervaise 1
Coupeau, todos ~lenen simpatia. per
tirlo por Oervai,se,

~aabi&n,

tier tomba. sur GerYa.1se.
lier.

• •• )Ion Dleu.&

homme ...5 Y

'1,

no por Gervaise.

Esto nos haoe sen-

aunque ella. es in.tallle ahora..

qa deva.it Itre elle qui

ava1~

.tAlors, le quaJ.'lo-

debauoh' le ohape-

lul, fa1sa.1t son metier de ooQ.' un ho_e ss~ un

m&s tarde vamos

Ba,r otras situaoiones

&

Gervaise t.i."&tando de .,u4a.r a un vieJo, llru.

pa.~'tloaa

que inolu,yen o~ras personas.

ZOla.

nos describe a las esPOS88 esperand.o el sueldo de los hombres ruera de 180
t'brioa para. evi~a.r perdiendo el dinero en las tabernaa.

Be.s~a

el sent140 de huen humor del autorl . .

a cOte de 180
porte, e~t tout el'un coup, elle tomba sur un petit
homme pilot, en tra.1n el'alloqer pNdemment 180 tit ••
Ohl OCt fUt Tite
elle 16 .touil1a., lul ratissa
la monnaJ.e. Pln~t plus de brais., pas de quoi bo1re

La grande ha.r1delle Be colla1~ da.va.ntaae

ragle'

1;blel., p. 109.

nu.,

4

p. 137.

2;bld., p. 110.

~bld., 119-121.

51b1el., p. 315.

6
Ibld., p. 373.

aquI. V8m0B

6
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une goutte' liors, le petit homme, vexe et dhaspe:N,
sui
son gendarme $n pleurant de grosaes larmes d' en,..
tant.

vi.!

Gervaise POl" t1n se oree empujada hao1a la pl."Ost1tuoicSn, peX'O Zola
toda:v:ta nos p1de eaa

simpat~al

Ahl oui, Gervaise ava1t fin! 880 journ'e' Elle
etait plus ereintee que tout oe peupla de tl"aT&illeu.rs,
dont le pasaage venait de. 180 aecouer. Elle pouva1t se
oouoher 1& at orever, oar le tra.vail na voula1t plus
d'elle, et elle ava.1t asses peine dana son ex1stenoe'2
pour dire •. "A qu1 le tour? mo1, j'en a1 ma olaque'"

Volv1ando al aentido de humor de Zola--a veoes as de buen humor.
coupeau. borraoho, tratando de beaar a au _pasa en 1a. t1enda entre la. ropa.
auoia.
Non, 11 voula1t l'eabrauer, 11 ava1t beso1n de

9'" paroe qu'11 l' aima1t bien. Tout en balbut1mt, 11
touma.1t 1e tu de jupons, 11 buts.1t dans 1e tas de ch...
misesJ puis, 00. . 11 s.ent'ta.1t, sea p1eda a'acol'Ooh6rent, i1 s' etala, 1e ne. au beau milieu des torchons.
Ge1T4I1e, prise d'un oommanoement d'impatience, le bouacul.a., en o1"1ant quI i1 alla.1t tout me1anger. Kals Cl'flenoe, . .e Pu:tois elle-."e, lu1 donnirent tort. 11
Ita.1t aentU apr_ tout. 11 V'Oula1t l' embraaser. Elle
poun.1 t bien ae l&1sser em'brassGr.3
Deapu.~

del banquete, Cllmenoe tta' Ita.1t irouwe prise de mal au

coeur, au po1nt d' abSmer entiirement un des rideawe de mousseline. Lea
hommea, au moine, aona.:i.ent d.a.ns

180

rue ••• '~a.nd on a ete bien eleve, 9a

8e vo1t t~ours."4 tt ••• le cha.t d'une voiaine, qu1 ava.1t profite d'ue
fen3tre oUTene, croqua. les

Oil

de l'01e, a.cheva d.'enterrer la bate, aYeO le

petit bl'ldt de Bas dents tines."S Quando aerva.1ae est1 perdiendo a sus
olientes :f se a.nuina.
lxb1d .. , p. 460.

2xb1d., p. 467.

4xbld., p. 267.

Slb1d., p. 268.

3nM., p. 166.
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A.u milieu de oette d&b8.01e, Coupeau et Lantier ae fa.1sa1ent
des joues. Lea ga111a.rds, a.ttab1es jusqu' au menton, bouffa:1ent la boutique, at engra.1saa.1ent de la. .ruine de l' eta.bl18s_ent, et ils s· $Xoita:1ent l' un l' autre A mettre lea
IBOroe8.UX doubles, et 11.s se tapaient sur le ventre en
r:1golant, au dessert, histo1re de digerer plus v1te.J.
Sobre Lantiv:
Depu1s qu'11 pariageait la. pa.tronne avec le mari, 11 se
oonsidkatt COJlUBe tout a fait de 1I01ti' dans le ia6nage,
il ra.massa:1t lee pieces de v:1ngt sous qui tra!na.18Jd
••• 11 'or6ma.it lea Ooupeau, quoit 11 ne se sIna1t
plus pour battre son beurre en publio. 2
De solpe "1 porruo, cwmdo Coupeau 7 Genatae hallaron a liana
'ba:11andD a
J'ana, preoisement, Sf en allait a reoulons, balqant
1e parquet aveo sea plwaes, a:rrondissant son post'r:1eur
et lui donnant de petites seccusses, pour que ce :tat
plus gentl1. Elle re9Ut un aa1tft coup de soulier,
3uste au bon endJ:'oit, se releva. et devint tout. pale
en reconnaissant son pere et Sa mare. Pas de chance,
par exemplel 3
De 1& prostituoi6na
Nt Gervaise ••• wya:1t s· espacer oes faotions de femme

a lt autre des boulevards ener:1eurs, des femmes tuaaeni plan".... Touj OurB ,
a Vingt pall dtune autre, elle en a.perceva1t qe autre.
La file se perd.a:1t, Par:1s entier 'ta.:1t
da.ns ls. nu:1t, oolllllle si, diU bout

garde."

La t&onica de Zola inoluye e1 uso de 1&
para. awaentar el inter&. del leotor.
bi&n, oomo notamoa.)
7 POI' fin la oaptura..

probablemente

(Ee t'omoa de la Pardo

:Buan,

tam-

Gena:1se tiene miedo a. 1a destiladera del A.8sommo1r,
"Aloa, aern.1se, pr1se d'un f.rissonk reoul&, at el1e

t40h.a.1t de sourire, en JlI11"IIW:'antl
ohine--1a bo1sson me 'fait froid.~"'

• O· .. t ..,.t., 9& me fatt fro1d, oette

lila-

CuaDdo Ge.rva1se, oerea. del prinoiplo

lxbid., p. 286.

~, p. )28.

~.,

5Ib1d., p. ;2.

p. 471.

adve~enoia,

3Ibid., p. 437.
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del libro, por tin e.oepto 10. oterta de matrimonio de Coupeau, "ltivrogne,
en bas, aoua la ten3tre, a:ndt une plainte plus rauque de biie perdue. Au
l
loin, le violin a la ronde oanaille so iaisatt_ ..
CUando Gervaise vio el
editioio en donde viv:!an lea Lorilleux.

"Alors, il sembla.

a ses

a. GerTa.ise

que

C· 't&it iou.~
2 in
jours sa bite de peur, un eniantil1age dont elle sourialt eDSuite. n

la maison 'tait sur elle, 'oruauie, glaoiale

ese edinoio llega a tener
bodas Qervaise oonoos a

d'ann'-" que 1. dioe.

8U

t1anda T

'paules.

pierde todo.

10

La noch. de las

"1. pi" Bazouge, un oroque-mort dtune
"'Cla ne vous emptohera pas d'7 passer,

Vous seres peut-itre bien oontente d' 7 passer, un jour.

oinquaniaine
... petiie.

Oui, j' en oormus

des temmes, qui diraient mer01, a1 on lea emportaii. ,"3 Quando tianen ese
banquete, Virginie dioe.

"'D8lI8 oinquante
~~1

aDa

d'ioil'" 7 Gervaise.

"'Bon,

nerat un jour ou lion est con-

non, ••• je seraiIJ trop neil1e.

Alle.,

teni de partir. tn 4 Y paBa esto.

GerYa1Se por tin antra en 1a sala de

Bazougel

!lors, ael"'la:i.ae, lea bras "endue, ne saohani plus oe
qu'e11e b6gqait, se mit ~ le supplier aveo paasion.
"Ohl _enea-moi, j'en ai asse., je V8UX m'en
aller. 11 De taui pas lie garder ranouns. J e De saTais pas, mon Dieut On ne Bait jaaais, iant qu'on D'esi
pas prite. Ohl oUi' l'on est content d'7 passer un
jour' Emmenes-moi, emenez-moi, je "rOUS orier&1 meroil"
La irogus du pire Baaauge, aveo s& bouChe tordue st son
cuir enorass' par la pouss1ere des enianellon'ts, lui
aemblait belle ei resplendissante
un sole11.5

00"

Un maiin, oo.a 'fa senia1t aau.Ta1s 4ar1a le corridor,

on se ra.ppela qu' OD De l' ava.1t pas we depuis deux
jours, et on la decouvrii deja Terie, d.ans sa niGhe.'

~bld., p. 62.
4zb1d., p. 250.

~., p. 75.
5;tbld., p. 481.

~id., p. 111.

~b1d.,

p. 501.

J.,uego Zola, mesclando el

con lao merle, habla. de Buouge, el funerario

Se%O

amable, cu1dando del cuerpo de Ge1"VWe.
Coupeau prediee al futuro en lao pr1mera. cosa. que le dice a. su hijita.
nuevac

.. t Qul on vous voie un peu, mademoiselle Sou111onl

petite fr1mousse bien noire.

Vows aves un.

9a blanch1ra., n' ayes pas pour. Il taudra

itre sage, ne pas fa.1re la gourgandine, grandil' raisonnable, OOJDllle papa at
ttt 1

maman.

Antes de la. caida de Coupaau, OerTa.1se siente una. adverlenoial
... elle redouta.1t, en se montrant tout d'un ooup,
de donner ~ son mari une seoousse, qui le P1'801pltera.1t. • •• son sang ne taisait qutun tour, quand.
elle voyait son home entre oial et terre.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

•

tt .... j'ava.1s des trqeura du matln au so1r. Je le
vo1'a1a toujours, la. tate oaasee, sur une oiviire. tt2
T para. que nos entre m&.a suspenso, Zola

ana.de una. vieja siniestm.

tt... et

cette vieille resta1t ll, aooou 16e, se donnant lao distraction dtune grosse
emotion, A regarder oet !:loam. . . . comma si elle esperait le voir tomber
dtune minute

a 1· autHe .. 3

ttEn taoe, 180 vieille n'ava1t pas quitt' sa teni-

tre, regardant l'homme, attendante· 4 Dupues de lao odd&.:

"Oependant, an

la.ce, 180 petite vieill., comma sa.t1sta1te, te:rJlld.t tranquUleaent 8a tenitre. M5 Casi tenemos las Pa.roas, el ha.do ri&ndose de Gervaise y su tamilia.
i.Es uto d.1gno de un eseritor que trata de mostrarnos 61 eteetc del ambient41
l' la. herenoia?

;'Y las adverlenoias?

lt83 muoh.as, l' son un Sig110 del futuro.

atEt Gervaise, aveo un leger trisaon, se demanda.11i si on la. je1itera.1t
rue, el1e auBei, le jour

au un

lxbid., p. 118.

~bid.,

4zbid., p. 135.

51bid•

a.

la.

malheur l'emplchera.1t de payer.,,6 "tLoraque
p. 132.

~bid.

~'bicl., p.

149.

~--------------------------------je den-ais me vendre moi-aime ...... 1 , hablando de pagar el en'iierro de
maman Coupeau, pero Gervaise no ten!a n1J'l8'Ull8. idea de que lba. a tratar de
venderse

alg:"~n

tis..

Adem. del uso de ls. advertenoia :f el ha.do oasl parsonitioa.do, laq
otras partes de que me pregunto.

Etienne existe en el libro pero no Tive,

n! tione ideas, n1 reaoo1ona. ante 10 que paBa.

CUaado Zola. quiere d.a:r s.

Gervaise una. razon de Tisitar a Gou.1et, pone a Etienne en 180 herreri& d.
aprendis.

CUando Etienne le estorba a. Zola, 10 sacs. de Par:!s, d8.ndolo a un

hombre interesado en ls. 8obilida.d del ohico de pintar, una abil14a.d. esooDd1cla
hasta este punto.
Otro lugar no muy real os el naoimiento de Nana.

Es obTioso que Zola

no tuvo la oportunidad de mirar un parlo, ouad.me en mano. No nos d.a na4a
del parto m1smo. 2 Pero ""enemos e:~, uta. parte la. re8oooion de Coupeau al
nac1mlen'io.

Es, a m1 pa.reoer, la. parte

mas

hel"lllOs& del libro.

Y ':'8S realismo 180 co1noldenoia de V1rginie vi viendo en 180 antlgu.a
sala de GerYaise, luego slp.16nd.ol8o, hao16ndoae

duena de 180 m1ama t1end&,

JJ1Ujer de .Lant1er Idantras oaaa4a, eto.?
Zols. ae alm de ls. paloolopa, POl' 10 aenoa nos _estra que tiene un
entend.1miento de.anollado de la pnte.

»a JIme Lorilleuxl

Elle acouaait tria oarreaent Gerva1ae de oouoher
a.veo Gou.1et. Elle .enta.1t, ella pNten4ait 1_ awir
81lr.Pria un soil.' . .a.ble, sur un bane du boulevard.
.aeri eur. La pena'e de oette liaison, des plaiB1l'11
que devait goater sa belle-soeu.r, llexasp£ra,it davantage,
lxbid., p. 341.

~bid. , 116 & 117.

~--------------------------------91

d.ana son hDnna"et& de temme laide. Chaque Jour, le on
de son ooeur lui revenait aux lavres I
"Kaia qu t a-t-elle dono sur elle, cette 1nf~rm6,
pour se ta.ire aimerS Est-oe qu'on m' aime, mo1l"1

De Augustine, tea., toro1da. de emoc11~nl

"Ma1a AUBUSt1ne, hargneuae,

d'une m'chanoet' sourno1se monstre et de souttre douleur, o:...-aoha pa.1'l-

derri~re sur s& robe,

Sa1'l8

quton 180 '¥'tt, pour se venger.,,2 1'enemos loa ra-

zona.m1entos de un borracho ouando quiere tomar3, 7 ha.o18o el tin del 11bro
muohO de llanar--su aot1tud. ouando IIIW:'1cS aaaan Coupeau a. au ladD en 180 cama4,
au baut:t.smo5, au desarrollo adolesoente, ella de &j?rend1a en el 1;aller de

flores a.rl1fioiales--un amb1en1;e 11eDO de d1stra.ooionea aemalea.
la vemos una prost1tuta, su madre ten:t.'ndole oelos.

Por tin

6

01;ra t6en:t.oa de Zo1a ea el uso de los sentidos.

elle resp1ra.it

ft • • •

cette odeu.r tade des logis pauvrea, une odeur de pouss1ire anc1enne, de ,
salet' ranee ...,, 7 El calora

")(&1s aervaise ae sent&1t

La. ohaleur, de plus en plus torte, 180 suftoqu&1t.

On

a.

bout de courage.

la1ssa1t 180 porte

term'e, paree que le moindre oourant d t a.ir enrhwIa.1.t LorUlwxe,,8 Son1doa.
Et elle ob.eroha.1t 1 stor1enter, au 1I111eu. du t8o~e
des _1neal de minces tu,yatlX, sur lea to1ts, sout..
fla.1ent vio18lllllent des Jets de va~eurJ une so1er1e
.'ca:rl1que ava1t des gr1noements gigul.1ers, paH11a l
de brusques d'chiru.rea dans une piece de oa.l1oot J des
Ila.nuts.ctures de boutonJil secoua1ent le sol du rouleraeat
at du tio-tao da leurs mach1nes.9
01tatol ~a senta1t 180 tonta slU"Cha.uftee, l'eau d'amidon
a1gio1a, le rouesi des ters, una tad.eur t1ke de ba1eDOire oii lea quatre ouYri.area, se d8manchant lea
'paules, Iletta.ient l' odeur plus rude de leUl'B ohignons

l;'bid.·,

1'- 154.

4:tbia..,

p.

356.

7Ibid.,

p.

56.

~biS-'

p. 161.

'Ibid.., p. 366.
S
nid., p. 71.
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et de leurs nuques trell}>4ea, tandis que le bouquet de
se tana1t,
en exhalant un par.twa tre. pur, tria ton. 1
grands 11s, dans l'ea:u verdie de son bocal

"9" santa.1t

1'01. 81 tort, que les nu s'agrand.1ssa1ent.

• •• Un pa.rf\ua

doux de fieurs se .alait 1 l'odeur de 1& CU1s1ne.,,2 Son1dosl
Lea clamee t1n1rent par ture lea jeunes tilles, ell_

joua1ent 1 s. pousser, ell88 ceura.1ent d'une p1ioe 1
l' autre, 6branl8l1t le planoher, remuant et 4eveloppant
les odeu.rs de cu1s1ne avec leurs jupons, dans un vaoa.rme
a.ssoUl:'d.1ssant, ooQ. les 1'1ree se ..l&1_t au bru1t du oouperet d. mamall Coupeau, haohal1t du lard.3
Zol& t1ene una 1no11nao1on bao1a 10 ercSt1ce.

De Clemenoe.

lit elle leva1t lea bras, sa gorge puissante de belle

tille creva.1t sa chem1se, s_ 'paules fa1sa1ent or&quer les courtea manohes.
"C' est mo1, alle.," t1n1t elle par d6cla.rer, en
se donnant des olaques sur 1& gorge. "Et 9& ne mord
pas, qa ne fait bobo I. persorme."4
De Goujet.

" ••• una po1trtne TaSte, large a 7 coucher une teJDlll8 en

~ravers ••• ,,5 De Gervaise en la herrerial
~enta1t

~eu

que fa lui

ento~a1t

de fer du boulon.'"

Fw oreux

b8t1ae, mds elle

quelque ohose la, quelque chose de so11de, un

"Le nom de Lant1e.r lui oausa.1t toujoure une brG.l.ure

de ltestomao, oomma a1 cat hemme 86t la.1sa' ll,

~ue ohose de lu1." 7 "Ila n' auraieut pas

~e

"g" semble une

80U8

1& peau, quel-

m1eux sat1etait leur tendresse dans

ohambre, entermM 1 dDuble tour."S "' ... on ltaurait mans&e oomme fa

~ru4' disa1t-el1e, tant 1& peau 't&1t tine et 'blanohe, un. pea.u de blonde,
~uo1'

'l'ous lea ho_ _ r1a1ent avec une gueulardise po11ssonne, qui leur

~nna1t lea 1~vree."9
lxb&4., 173 & 114.

2zbld., p. 233.

lxb1d., 234 & 235-

"':tbld., p. 161.

'.b1d., p. 195.

'Ablde

71b1<1., p. 217.

86b&41' p. 2\9.

96b14., p. 245.
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Tamb1en nota.mos que a menude Zoln. tra.ta. de damos las deaoripc1ones
de gente, oosas, eto., oomo vistas per los ojos de un peraonaja del libro,
'1 hallamos una. exoepo1on en su trataudento del vi~e al Louvre.

Esto per-

teneoe en esta s80010n tamb16n parque os una. marea de este esor1tor.

aira.

exoepo1on oourre wando, a.l. desorib1r los borrores do un ed1:t1oio de

a,Pa:£I-

tamentos, visto per los ojos fie aanaiae, ZOla noa cU.cel

"La .aison ne lui

semblaii pas 1aid•• "l 01;1"Oa ejemploa de le. real14ad 4.a4a como vista. per
2
noerva.iae h8Wlsa.1i
aervaise. "Gervaise ••• rega.rd.a.1t par lea v1tres ......
1e menton, exam1J1d.t le. fa9ade,,3, "Elle 'oouiait, lea regards dabora, paraissant s'int'resser da noUftau 1180 foule oroisaant ...4•

Despu&s de una.

fiesta., los part!clpea no saben ouArldo n1 ocSmo temin6, per eso no 10 sabe
iampooo el 811ior.

"Personne de la soo1'.. & ne parvint jama.1s

au juste comment la. DOoe se term1na..

a. .e

rappe1er

11 deva.1t tire tris tarci, voila tout,

paree qu'11 ne passait plus un chat dans la. rue.,,5
oha oomo Oerva1Be, porque eUa. no sa.be tampocol

El autor no sabe 1s. fa-

"Ce deva.1t atre le aamed1

aprU 1e terme, que1que chose comme 1e 12 au le 13 j anTier, Oern.1sa ne a ....
vait plus au juste. 1t6 Paro a veoes Z01a

DOS

DIU.tra que s! t1ene

maoion que e1 personaJe,

"0' est

des d6tails sur sa Tie."

Sigu.en los deta.11es.

mas

auss1 que les Coup.au apprirent peu
Luego viene el autora

infor-

a.

peu

"La

vraie verit' etait que Lant1er, ••• se taisait ou mentait qua,nd 11 atagia-

ad:' de lui." 7
'emiDe asta. s80010n con alsunas o1tac10n88 que muestran 10 sentimental que es Zo1a.

Tenemos Oervaise, tratando de venderse, haJ.landose oon e1

lxbid., p. 56.

~b1d.,

5Ibid., 266" 267.

p.

4'.

lxbld., p. 161.

6Ibid., p. 441.

4zb1d., p. 48.

7ib1de, p. 272.
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viejo de
mandier$

:aN,

ahora pord1osero.

" ••• a'901r trava111' c1nquante a:ns, et

at atre we un. des plus toriee blanoh1saeusea de la ru. de la

ooutte-dIOr, et f'1n1r au bard du ru1sseau,ft l

hace que ella. S8 enouentre prOximo con

Jugando con Oerva.1se, Zola

Qo~etl

Vo111 quI el1e raoorooha1t la Gueule-d t Ozo, ma.1ntenant' Ka.1a que &:...&11;-elle dono tait au ban D1eu, pour
atre a.1ns1 tortum juequt A 1& tina ctetait le d.em1er
coup, 8e jeter dans les jambes du torgeron, .tre we par "
lui au rang des roulures de buriire, blem. et supplia.nte."co
Lueso tenemos ls reuni6n entre el10s en la cua de el, su madre 7&
muerla.

Ella tiene tants. hambre.

Zola.

I10S

da los detalles de su mallera de

Goujet 1s. r80uerda bonita., 1& ve gorda, tea.,

comer.

gra de pelo. 3

• •• oroyant vo1r une f1amme 8' alluaer d.ana ses yeux,
411141 poria 1& Jaain 1 sa oam1eole, el1e CSta 141 pre.m1er
bouton. Ma.1a GouJet s' 6tai1; lI1a .. genoux, 11 lui prena1t lee maiDS, en c1.1aant d.ouoemen1u
"ole YOWl aime, madame OerTaiae, ohl je vows a1me
enoore .t malgr6 tout, je VOWI le jurel"

• • Mon• Dleu'
• •el1e• 6ta1:;
• a• lui,
• 11• pouvait
• •

d f el1e oe qu'll lui pla.1rait.
men1; lea livres.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

taire
.M&1s 11 allongea.it seule·,1

•

•

•

•

Alors, quand 11 l' eut baiss'. aveo tant de respect, 11
st en alla l reoulons 1;omber en travers de son 111;, la
gorse ore"". de sanglota. • .. Elle lui erial
ftJe vous aime, monsieur Goujet, je vous a.iae b1en
auss1. Ohl ce n· ..t pas po8JI1ble, je OOlllprEtDda. Adieu,

a.d.1eu, car p

~u~ervalorao16n

DO'WI

'toutferait tous lea deux.""

de 10 ])ato16£1oo y mor'boeol eleTa010n a doaa de 1& ley

,de Ureno1a.

S abemoa un poco de las familias d.e Gervaise 7 Coupeau.
Elle, d t ailleurs, .ree8emblait ~ aa ure, une gresae
trava111euse, morte a la pein., qui avait servi de bite
de scma. au pire J:acquart penclant plus de vingi; ana.

La madrel
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Elle 6tatt encore toute minoe, ta.nd18 que 8a mbe ava.1t
des 'paules , d&mo11r les portes en pas8€'J'lt. ma1S 9&
n'emploha.1t pas, eUe lui ressemblalt par 8a rage ae
s' attaoher aux sene. Mime, 81 elle boita.1t un peu,
elle tena.1t qa de la pauv.re t . .e, que le pire Maoqua.rt
roua1t de coups. Cent 1'01&, oel1e-01 lui ava.1t raoont&
lea mdt8 ou le P~Ht rent rant s&oul, se montrait d'une
galantena s1 b1.'Utale, qu'11 lui oaasa.1t les .IIe.llbres,
at a6rement, elle avait fOWls' 'tU1e de 0.. nu1t8-1~,
avec 8a ~aabe en retard.
Pod.mos

Tar

en 10 oitado la rason que cojea Gervaise, el heobo que se madre

8e inol1na. & la gente (algo que, en aervaise, conduoe a la ruina.), el hecbo
que au pa.dre as un borrachO.
La hereno1a d. Coup.aut

Le papa Coupeau, qui 'tait s1.ngueur co. .e lui, 8' 'tait
'crabouill' 1& tfte sur le
en toabant' un
jour de nbote, de la BOutt1lre du 'I.P 25, et oe souv.n1r, dans la famille, lea rendalt tous sages. • ..
11 auralt plut8" bu I t eau du ru1aseau que dtavaler un
oanon gratis ches Ie marchand de v1n. 2

pan •••

»e GOujet, sabemos que au padre tomeS tanto que se mato.

Eats. leo01on

basta para guardar moderado a. GOujet, combinado con 10 que hizo su madre

ouando un da toaO demasiado.
Un medioo habla con Gervaise oerca del fin del libroa
"Bat-ce que le ~re de oet home Duvalt?"
MOUl, IlOU1eur, un petit peu, oo.e tout le mende. 11
st est tu6 en d6sr1llso1aDt d'un t01t, un jour d. nbote."
ttEat-oe que Ba au-. bu.va.1t1"
ttnaaae& lBO_ieur, oome tout Ie monde, vous savell,
une goutte par-oi, une goutte pa.r-la.. Ohl 1& famUle
est tria bienl Xl 'I' a au un IN", mon tNa jeune dana
des convulsions. tt )
Rq varias desorlpoiones que podemos llamar "patologioas".

Tienen

razen_ Ud.&ct1oas, IBOstr&:ndonos lOB efeotos de una. vida. de temar alcohol.

pi

Coupeau, oependant, se pla.1gna1t d'une voU sourde.
11 semblait souffrlr bea:u.coup plus que la. vel11e. Ses
plainte& entreooup'es laissaient donner toutee sortes
de maux. Des m:1111em d' ep1ngles 10 p1qUaiODt. 11 ave.1t
partout sur la. pea.u que1que chose de peeani I une bite
frolde et mouil16. se tratna.1t sur sea ou1ss .. et lui
entonCj8it des croes d.ans 1s. ohaJ.r. Puis, of'taimt
d' autres bites qul ee collaient ~ sea epaules, en lui
arraohant Ie dos 1 coups de grittea.
"J f ai solt, ohl j • a1 solt'''' grogna-t-11 contlnuell.ment."
Sigue 'la descripci6n de &1, esoupiendo limonada porque le quema 1& garganta
(la cree agu.ardiente), creyendo aauardiente la sopa., cre'1endo paBado '1
agrio e1 pan.
Le medecin vena.1t de se re1ever at 600u1a.1t Coupeau,
qui maintenant voya1t de nouveau des ianthea en plein
midi. Est-ce quIll ne oroyait pas &peroevoir sur lea
JDUl"S des tol1es d t araipe_ grandes comme des voiles
de ba.teaul l
Esto sl8'1e dos pS,ginas rds.

Sus aluoinaoiones '1 raovim:1entoa ooupan tres

"
II
2
pig:1nas
mas.

Deapuu de que Coupeau per t:1n se 8op1asta.a
Ils &vaiant deoouvert 1'homme des ouisses aux epaules,
aervaise VO'1a:1t, en se ha:wJsant, oe tome nu etal'.
Eh bienS o' 'tait oomplet, le tremblement 'tait desoendu
des bras et mont6 des jamb.. , 141 trono lui-mlm.e eDtrait
en gaie'e A oatte heure' ... Et tout marohait, 11 D' '1
avait pas l Urel lea awolea se taisaient vis-....vis,
la pea». Tibrait oomme un tambour, lea polls valsaient
en se saluant.. Enf':1n, 9& deva.1t atre le grand branl..
bas, oomme qui dira1t le galop de la tin, quand le jour
pa.rat1 et que tcua lea da.n8eu.ra se t1eDnent par 180 patte
en tapan' du. talon.
11 6tait plus atfreux enoo", a1Dai ecrase, la .!cholre
saUlante, aveo le masque dAtoN' dtun IIOrt qui aura.1t
8U des ca.uchemars.3
lxbld., 4~O

&

491.

~R1d., 494-497.

lxbld., p. 498.
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Mula910n del elemento etpir1tgl en el ser :tweet que quea". en PQder de
las fuerzaa determ1n1stas se 180 ma.teria.
Habl' antes del. melodrama de Zola.

En otrs. seoci6n vamos a ver los

deta.lles que da de golpes inflig1dos per un padre contra. su hijita.

Par

fin esta exageraoion l' brutalidad desenaitiza al leotor 1 Zola tiene que
aumentarla para aloanza.rnos..

PUedo deoir que nos deshuma.n1za, casi.

Esto

pasa con los personaJea en su libro iambi&n. 3i leamos bastante de sus libros, iodos noSOi1'08 nos ponemos "bl'tes",

0

as! me pa.rece.

Primero, aervaise tiene de las calida.des bu.enas de ls. amabilidad 7
desao de a.YUda.r a los oiros, 7 el desec de avanzarse per mucho traba,.jOI
"Entin, avec d.u courage, on pourra enoore s' en
tirer. Jt a1 'fU, bier soir, Jlme Fauoonn1er, 180 blanohisseuae de ls. rue Neuve. elle me prendra lundi. 51
tu te mets avec ton ami de 180 alaei.re, DO\UI reviendrou
sur l' eau a.vant six mois, le tempe de nous nipper et de
10uer un tl"OU quelque pan, eN noua seroDII chell DOUS.
Ohl il taudrs. trava111er, travailler. tt1
Luego el ambiente (inclu;.'endo un ha.do que pareoe inolina.do contra ella) l'
ls. herenois. se ooDlbinan para destru1rla.

Eats. destru.ooion 88 el ou.ento de

En este lib1"O Zo1a. trata de "btte" a to40s.

S1guen ejemplos de Gsia

488m2Dlani.acion, a.rreglados per su pes1e.iOn en el libro. S07 70 ls. que subrB:3's. las pa.labras ..
11 7 avaii 1& un pi6tinement de troupe!!!. une :foule
que de brusqu_
'ia.la1ent en marea sur 1& cbauss'e,
un d':'116 sana tin d'ouvr1era allant au travail, leurs
out1ls sur 1e dos, leur pain soua le bras, .t le. oome
s'ena2ut:frait dans Paris o~ elle se D07a1t, oontinuell....
ment. 2

ana".

"bi4., p. 11.

4m.,

p. 11.

CUando Gerva1se luohab8o con Virgini..

H •••

lea une exoltaJ.ent lea

deux femmes comme des ohiennes qui ae battent ••• ,.1 "L. lODB des baqu.ta,
de nouveau, s' agita.1ent une fureur de braa, des profilB anguleux de

~

nettea aux reina oasses,
epaules d6.1et6es, se pliant violemment oomm.
-sur
des oha.rn1~res."2 Kes-Bottes, "11 8ova1t un rire de i2ul1e
paisa.\IX

mal

see ••• ,.) a.rva.1se, impotente ante el amblente.

"ml1e ae aanta.1t prise

a.tune sueur devant l'a:nn1r at ae oomparaJ.t ~ un .ou laD06 en 1'&11" zoetoabant pUe

0\1

faoe, .eloll 188 hasards du paw ... 4 "I,'lvrogae,

ell

baa, soua

la. tenltre, ava1t une pla.1ate plus rauqua d. bat. p.rdue."' "ft 180 nooe,
deja lass., per4ant de .Oll

~peot,

1;ratnant sea 80ullers 1 oloua, tapalt

S8S talona sur lea parquets sonores, aveo le p16tinem8nt d'un troupe. d6bande, 110he aum11ieu. de 180

propz;,-~t'

DUe at recu.eil11e des salles,"t) "'51

oet an1mal. d. Xea-Bottes noua attenci sur 180 rout. d. Saint-D.nia, il n' attra.,pe1"a pas un coup de sole11." 7 D. Mes-13ottes,
lent.ent, roula1ent
libro, aoujet.

00• •

des maulea ...

" ••• dont lea mSoho1ree,

8 Casl el Umoo pe.t."llonaJe WeJ30 d.e1

"La .... oarrae, 1& ohair alourdie par 1. ru.de trava.11 du

marteau, il tena1t des grosses 'bit..

4ur d t intel11gelloe, bon tout de

.8me."9 La oaida d. a.rvaiae d.eblde. a au amab11iclad, "nl. et&1t douce
10
oomm. un BlOutO!b bonne comme du RM!'!'"
De Coupeau, como de .ea-Bottes.
,,11
.,
"11 se hausa4it, nant d-un nre de l!9ulie mal
Loa niiio. da

gra.:1a......

lao veoindad.

" ••• comma des bancl.. de moineaux oria.rda et pi11ards ••• ft,

dans oe grouillement d. verainea au.x musea.ux rosea, debar'bou111&s chaque

4:
Ibid., p. 58.
8
ibid., p. 101.

lxb1d. t p. )6.

~b1d., p. 39.

5Ibid., p. 62.

71ll!!., p. 8;.
6zbid., p. 92.
10
l~b1d.., p. 170.
~, p. 1).

9Ila5\·, p. 125.

lxbid., p. 51.
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99
fois qu'il pleuva1t .....

1

De los Lor111euxa

"Et Gerv-.dsa pa.rla1t enoore,

les regal'dant s' entiter au trava.U, au milieu de la

pouss1~zoe

noire de l' a-

telier, le corps d4Jet., 1_ vltements rap160&' et gra.i.sseux, devenus d"une
d,uret6 ablt!e de v1eux out:Ll., dana leur beaogne etrolie de maoh:1ne. 1t2 De
un borraoho trabajand,o en la herrer!al
le ou1vre ttl' ••• ,,) "Ohl

It . . .

11 oria de sa 'YOU qui sonnaJ.t

elle oomprena1t 'Olen, 1ls se la d:1sput&1ent

ooups de marteau, ils et&ient comme deux grands 229.s
ga111ards devant una petite ~e blanohe.,,4 Bru.a
fit de

S88 ~eux

rouses

a

qui. tont 1_

"I.e vieux resta court,

piles le tour de 1& table, at raprlt son air de bru.t.

SOD-

gause ... 5 ..... si son ooohoa rentra1t ...,,6 "En1"1n, ella ressemblait aux
chatt_ qui. a.1ment

a se

oouoh.r en rond sur 1. linge 'Olano." 1 "Elle ravint

• lao boutique de l' a.1r bit,e des !'!;S'!hes qui. rentnnt ohez elles,
quicher du oham1n.,,8

"H.

elle sa sacoua1t

tim .....9 De loa doa hombres de Gerva1ael
oontre ltautzoe toute 180 joum6e,

co.-

OOIDl.l8

"aDS •

un oMen baitu, at

'iD-

0" .. &11

..... 1la se trotta1ent lfun

lea 9W!ts qui oherchant at cult1vent

leur plai81r_,,10 "Quand 11 n'l' a plus da eon, 188.1!!! se battent, n'estoe paa1,,11 "Oarva1ae, empSt"e 1a,..d.ed.amJ, lea braa oass. par oette addit10n, s. fiohait, dorma1t des oou.pa de po:1ng sur 1a .. able, ou bien t1n1ssait par pleurer oo_e une

'0,,,••,,12

"Laniier, qaat 8. sa gauohe aarva.1s_

a sa

at Virginie

droit_, .a IlOntra. aimab1e pour toutes les deux, leur pro1
diguatri des tend.re8ses de 009, qui veut 1a paix da.ns son poulai11er... )

..

~

p. 178.

5Ibid., p. 260.
9,'Old., p- 325.
13;'014,., p. )67.

~b&4., p. 183.
~b1d., p. )07.

~., p. 188.

~,

p. 195.

7~., p. )16.

~bid;••

p. 322.

101);.4., p. 328. l~bid., p. 330. 1~b1d.f p. 332.
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ft • • •

le pare 13:ru., oe pauvre vieux, qu'on la1ssait orever, pare. qu'il ne

pouvait plus tenir un outil, 't&1t comme un ob1en pour elle, une bite how
de servioe ... tt l 13ru. " ... ratat1n' et deesach' a. la ma.n1ar8 des oE!!!fS!!
qui ae racorniasent sur lee ohemin'ea.,,2 Lalle if au padre.

It . . .

enr~ tombant sur un pauvre petit ..2!11 ••• ,,3 ''Une vraie c1.aDse
qui on apprend des toura.,,4 "13i3&1'4 811t

range-'"

"... batt ant des tlan08

00. . .

un lOUR

de.!!!1! a

SZ'Osc,,;aent d t weal: qu'on d6-

\U'l

un aouitlet orev6. tt '

" •••

quand le

branoard arriva et qu' on oharpa Coupeau comme un mauble ••• " 1 De los Lori.llsux.

"La d6gr1ngolade de 1& 13a.n.ban surtout lea faiaait j£OlU"Onner 1&

journ6e entlare, comme des I!lj.tgqa qu'on oaresse."

8

" ... lea oamaradee

trouftrent 1& blasue sl bonne, qu'ils se jet~rent lea
.l>ra.111Mt et ae :f'rottant les 'paules oo.e des

UD8

.i!!! qu'on

sur lea a.utrea,
"h1.11e.,,9 "Kea-

Bettes bava1t, 1& pipe aux dents, de l'&1r JIIlet et graft d'un boeu:f'
P1.,,10 De liana.

ft • • •

aBSOU-

tra. grass., si dodue mlae quten a.ura.1t tit une.i!-

10te.,,11 "On 't&1t 1& 1_ unes sur 1_~ autres, on se pourrissait euemble,

-

juste l'histoire des paD1ers de 22-es quaad il ., a des pommes

gat,... ,,12

"liana, battue pour 188 vila1nea ohoses quI ell. n' ava1t pas commises, tra!a',
dans 1& o:ru.d1t' des a.oou.sat1ons aboJdnables de son pbe, aontrait la soumission sournoise et 1Ur1eus. des )!tes traqua... ,,13 Un senor viejO a1su1end.o a Kana. " ... 1& au1vant 1 d.1x pas d'un &1r de toutou OlNissapt.tt1 4
GerYaise.

ft • • •

~.t
~.

suere.

le la'fQir ne l'.be11188&1t

p. 373.

2zbld.., p. 314.

'Ibid., p. 384.

9~., p. 392.

1~., 409" 410.

4x. b:1d. , p.
~bid.t p. 390.

3:tb:14., p. 371.

7Ibid., 384

10Ibld., p. 397.

Un v:m1 chJ.en orott',

A

38!;.

llxb1d., p. 400.

l~bld., p. 416.

l~bid.., p. 418.

381.
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quand elle sorla1t de 11 ded.ans, trempee, mont.ra.nt Sa oha1r bleuie ... 1
"Elle s"tait remise & trotter le parquet, l"obine ouaee, aplat1e Paz'
terre et se tratnant a:veo des mouvem~nta e!!SOurdia 4e enouill.... 2 Lant1ez
hablando de Nana 1'3 ore01c1a.
"Imag1nez-voua qutelle mta f'a1t aigne de la suiv.re,
aveo un aplomb boeuf'. • .. Un vru seERentl gentill.,.t
taisant sa. tata, et vous l1chet CODe FA Retl" oMenl"
• • • • • • • • • • • • • • •
"De oatte R2Ml£1ti'i:1At on aten t10hera1t fOlontiers
des 1nd1gest10XUl. Ct est endre comme du :J?O:!:!l.et ... ..1
"Celle-01 ne bouser pas, qant l' air d t attendre toujours, secouee enoore
par 1e lavage, mouil16e et laide comme un ohie:n qu'on tlrera.it d.tun 6goilt ... ~
De Lant1erl
tripes

a.

tt...

un vrai t_ de oharouter1e, oui, oeu.x qui aima1ent lea

la mode c1e Caell pouva.1ent se ftgaler ... 5 De Coupeaua

M&:L. le vila1n c1e lth1st01re 'ta.1t que oet entl'" saoulard
se oassa1t davantage ohaque to18, s1 bien que, de reohute
et rechute, on pouYalt ,"wir la oabriole ~"1.nale, le
d.emier oraquement de oe tODne. mala.c1e dont lea oeroles
p'tai.nil lea una apr_ lea aut rea. 6

Son corps 1rablW d' alcool se ratat1na1t comme lea toetus qui
sont d..arla c1es booaux, ohea lea pharmaoiena. • •• Les jouea
oreuses, lea
d660uttan"s, pleurant _sea de oire pour
tourn1r une' oatlWdrale, 11 ne Sarda1t que sa tru.Ue d.e
fleu.rie, belle etr roug, pareille a un oe111,et au milieu
cle sa trogne d6vast'e;1

,.eu.x

" ••• 11 se pelotonna1t, se oaohait aoua le uap, aveo 1. soume tort et
oontinu d'un ap3m a1 qui souttre ... 8 La aotitud de Nanal "Bntin, 11 ne oompta1t plus, elle se sera 4,1': ass18e sur lui, s1 elle n' ayd:t; pas t1'OUv8 de

chais ....9 "Sur la tas de pulle, Gervaise, tout habillM, se tenait en
lxb14., P. 423.
4xbld., p. 431.

71014., 441" 442.

2xb1d., p. 428.
51b\4., p. 434.

~b1d.

'Ibid., p. 441.
8Ibld., p. 442. 9Ibid., p. 443.
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-

ohien de fuail, lee gattes ramen&.

plus oha.ud."l

SQUS

sa guenille de jupon, pour awir

De llijard., el pa.dre de Lalie,

"Lea deux bons anges seraient

la fosse, ot lui n· aurait plus qu' i o.rever 00... un 9M;8D au coin d'une
2
.
bOme."
"B13a.rd., stupide, les Veu:z: sur oe cadavre qu'il avait fait, rou-

d.a.nS

lait toujours la. tete, du mouvement ralent1 d.'un aa1:eib qui a. de 1-' embStement ... l
la tnate DIWIique, qui semblait a~:1Ompa.gner le p1&t1nement

-.lb.'

au

':SUR." lea bft.s de sOllDle ae tra1nant, &reint,_, .. 4 De Gervaisel

"Man DieuJ

s·6ten.drG 1 son a.1se et ne plus se relever, panser qu'on a re-

mis' ses outils pour

to~ours et qu'en tara. 1-& ~. 6ternellementS .. 5 Ger-

vaise, casi muerta de hambn, vel

"une p.ttiohe qut proaettait oinquante

francs de r400mpense pour un. ch1enne perdue.
3t1'8

aiJIl,.,. 6

Las prostituta./u

Voill une bete qui avait dil

"AUtour d' elle, lea femmes, muett .. at

no1res, sous les arbrea, V07806"ea18Dt, entermaient leur marohe dans le va,..et'Vient ~BUliel" des b4tes en oa;a_..1 Coup.au, dementia. trement..
lui, ava:l.t le

Oll:!.

d'une bite dont on

&

'oras'

" Ooupeau,

1& pa.tt •• ,,8 ..... 11 f'aJ.sait

trap de gr1ma.oes, sana dire pourquoi, la margoulette tout d'un coup ll'eavel'S,

11

le nes

n'v a pas

tronoe,

lea joues tir£es, un vrai

de pla1air

&ta1re

lIWIe&u

d' MW;t;_ ..9 ..... oar

malgr4 soi des sauts de carpe ..... 10

a

Ce jOUl.\oooll, lea ~aabH sauta.1ent
leur tour, le tremblement
'ta.1t duoenc1u d.es mains daDa les pieda J W1 vrai R21ioh1nell., don1; on auralt t11'£ lea fils, rigo1ant d... _bres,
1. trono raide co. . 4u bois. ••• 9& s' azrftait at 9&
reprenait, j\UlJte le pet1t triaaon qui seooue 1.. ch1ena
perd.ua, quand 118 ont froid l'hiver, SOWI une porte. DI.11
le ventre et lea 'paul.. ava1ent un tr6misaement d' eau
sur 1. point de bou111er. 11
1

Ibid., p. 441.

5Ibid., p. 467.
91..b1d..

2:tb&!l-,

p. 451.

'Ibid., p. 468.

l°1..bld.., p. 489.

~.,

p. 458.

7Ib1c1., p. 471.

l~., p. 490.
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mY evidente

Para. haoer

a. las oosas inanimadul

180 desb.1uaa.nizao1on de 180 gente, ZOla da vida.

"K&1s pas une des femmes ne l'entenda1t. c"tait

oomme 180 respiration mama du lavoi1', una haleine ardente _assant aoua lea
poutres du plafond. l' 'temelle bu'e qui flott&1t."l La m&quina uaada para
secar 180 ropal
aependant, I. o8t', lea essoreuaea fonot1orma.ient J des
paquets de linge, dans des oylindres de fonte, rencla1ent leur eau soua un tour de roua de la maoll.1ne,
haleta.nte, f'wDante, seoouant plus ruclement le lavol1'
de la besogna continue de sea bras d' &o1e1'. 2
Ma1s la curiosit' de la ma.1son 4t&1t, au foncl, de
l'autre oIt' d'une barrilJre de ohOna, dana una cour

viir6e, l' apparell a d.iaiille1' que lea oonaommateura
wl'aient fono,lonne1', des alambios aux longs cola,
des serpentina descandant S0U8 tarre, une ouisine d.u
diabla devant laquella vena1ent ravel' lea ouv:rlers

saoulardB .3

L' &lambie, aveo sea HOipien,s de torme 'trance, ses
anroulaments sans fin c1u tuyaux, garda.1' una min.
sombre, pas une 1'uIHe ne s'lohappa.1t. a peine entenda.1t-on un souffle int'rieur, un ronnement :c:outerrain,
o'eta.1t 00l1li8 una besop. da nult taite en :plein ~our,
par un trava.:Uleur morna, puissant et muet. 4
Lt alambio, sourdement, sans une f'lamme, sans u:ne 6'aiete
4ans les renets 'teints de S88 ou.1vrea, oont1nua1t, la.iss&1t oculer sa sueur d' aloool, pareil a. une source
lente et entttee, qui a. 1& longue deva.1t enva.h1r la
salle, se repand.re sur les boulevards merleurs,
inonder le trou 1ramenae de PariS,;
El eclifioio con vidal

" ••• 0'0. des ra.n.g6.. de piarres d' attente sea-

bldent des m&oOOires oaduques, biilla.nt dans le vide.'"
Et Gervaise lentement pro.enatt son regard, ••• sa sentant au milieu dlun organe vivant, au coeur mime d'une
ville ••• comme s1 ella 80vait EN deTant ella u:n& paX'sonna gea.nte.7
1

~.,

p.

21.

4xbld. t p. 51.

2xb3;d., p. 40.

5.l!!!i.,

p.

;2.

3Xbid., 42 A 43.
':tbid., p.

54.

7Ibid., p. ;6.
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Rasta. 1a peraza tlene vida.

tt • • •

c' 'talt comme une lente conqu8te de la pa.-

resse, qul protlta1t de sa convalescence pour entrer dans sa peau at l' engourd1r, en le Chatouillant ... 1 Y el hambrea

.. • •• une peur de ne pas

reus-

sir at de se trouver &crasee dans cette lutte 'norme contre la taim, dont
elle entendalt le soutfle • .,2 "La long

du

corridor, 11 ¥ avai:t un silance

de creva.1son, at les murs sonna1ent creux, comme des ventres videa ... 3
Puis, .brusq.uement, el1e eut 1a sensa.tlon d'un malaise
plus lnqui6tant deni." son dos. Elle se tourna, elle
ape~t 1 t &lamblc, 180 lIlachine l saouler, tonctlonnant
sous 1e vitl"aBe de l"tro1te cour, avec la trepldatlon
protonde de sa cuisine d' enter. Le solr, lea ouivrea
etalent plus mornes, allumh seulel!lent sur leur rondeur
d'une larp etoUe roup, et l'olllbre de lt apparel1,
contra la Jl:lUM111e du tond, desslna.it des abominations,
des tlgures avec des queues, des monstres oUTrant leurs
m&cholres comme pour avaler le IIlOnde. 4
Cette sacHe IIl8.1"11te, ronde comma un ventre de ohaudronn1ire erasse, aveo son nee qui s t allongeait et se
tortl11a1t, ••• de quelque sorci~re qui 140ha1t goutte
a goutte le teu. de sea entra111es.5
En 10 que slgue tenenos una oolllb1na.olc1n de 180 deshumanlzaolon de per-

sonas ¥ e1 dar de vida. a cosas, en la herrer.£aa
••• un des DlOrGe&ux de ter, de 1& grosseur d'un poignet
de tl11e. • •• 180 BOutte de tout 11'heure lul chautta1t
1& carcasse oo.e une ohaud1era... Aussl, la ter avaitU pettr de lui... Et Dedi1e valsalt, i1 talla1t volr'
Elle douta1t 1e grand .ntre-chat, les petona en lta.1r,
00• • une baladeus. d. l·~'...){ontma.rtre, qui montre
son 11nge ... 1. fer est sl oanai11e, qu'11 se retroid.1t
tout de suite, 1 180 seule fin de sa tlcher du lIla.l:'taau. 6
ZOla no lIlenolona la rell8'1on a lIlanudo.
lPeau llama oorbeaux, galtatres a los ouras.

1Para.

guarda.r mojadas sus garpntaa.

~bld.,

p. 141.

4xbld., P. 394.

~bld.,

En

un lugar (las bodas), Cou-

Dloe qua no nec.sitan

ell

plata

ZOla nos muestra .1 oura ves'tldo sucl0

p. 141.

3;+01;d., p. 313.

5zbld.. p. 395.

6Ib1d•• p. lll.

~--------------------------~1~O~5--------------------------
r

:r

wen rega.teador.

ZOla no a

Los de Ie. 191oo1a mal.tratan a la pareja_

Claro qua

oat&1100.

La re11gi6n se menciona. do otras manerasa
pour oee meubles ... "

2

"Elle aut une religion

" ••• un anoien benitier de poroela1D.e doree, d.uut

lequel on mot"&1t les allumettes •• _"3 Del bautisllOl
Ooupeau ne w7a.1t guare la n'0..s1t' de baptiaer la pet!te,
qa ne lui donnerait pas dix mille 11vres de rente, bien
s~J ot enoo" po riaquait de l'enrhumer. .Motns on avait
aftaire sus cures, JI1eux ~a vala1t. Mais maman Coupeau le
traitait de palen. Lea Lol"111eux, sans aller manger le bon
Dieu dans 188 &g11ses, se piquaient d'avolr de la religion.4

w...

elle seule weva1t le slobe, essU¥ait lea oolonnes
aveo religion, oo_e ai le marbre de Sa commode se fni
traPBto~' en chapelle.5
Est-oe qu'11 nt.hait plua perm1a de l'6sarder lee bellea
oho;:;es ~ue le bon Dieu. a tati.? Elle avd.t tout de mime
de saoris aile~ns, oette desaal&. de Clemenoe' Elle
pouvait 8e IIOnt1:6r pour dwx aoua et laisser tiier, p81'sonne ne regreiterait 80n argent. 6
Ce b1a.g\leur, qui 81l&1t r1go1er des pattes OASS'., lea
jOlU'S de verBlas, &ta1t trU vex' de aon ao01dent. 11
manqua.1t de philosophie. 11 av&1t pass' oes deux mols
dans le lit, l ;Jurer, a. ture enrager le IIOnde.7
(Sin 1a re11pAn 0, por 10 menos, una t1loaot!a., un bAsbre aiente mu 1a

tuerza del ambiente.)

aim'.

Oerva1Se amada de Ooujet a "... .lle soutatt une grande .101e
&1na1, pareillement
Z01a

:lO gua;rd.a

a un.

aainie v1erse_"8

1a a.ot1tud piadoaaa

"_.. 1. pot-au-teu. gard.a11 80n

l'Ontlemen1 d. ohaDtre endomi 1. ventre au 8018il_"9
l Xb1cl., 77" 81.

~bld.,

p. 114.

4xblj., p. 121.

5Xb?;;cl., p. 127.

7Xbj.d.,

8Ab1d., p. 177.

p. 140.

a at"

El ba.uquete.

3zb1d., p. 115.

6 '

i b1d., 169 c\ 170.
9i b1d., p. 229.
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Et elles se sourirent, debout aux deux o8t&s de oette

grande table blanche, oil les quatorze couverts align's
leur oausaient un gontlement d'orgueil.
faisait
comme une ohapelle au milieu de 180 boutique.

va.

En lao tabernal

Justement, Coupeau Be leva pour faire le Bigne de oroix
des pooharda, Sur 1& tlie il pronon9& Montpernaaae, a
l'&paule droite Men1lmonte, a l"paule gauohe la CourU.lle,
au mUieu d.u ventre Bagg.olet, et dans le oreux de l'esto_o
trois tois Lapin saut,,2
La relig16n no estorba los negoo10s1
, •• M. Marescot •• , &tait d'une pande pi't'. il pria
d 'un a.ir reoueilli de ct:Lr6, puis 'h'&9& une oroiz en
lta.1r, en aspergeant le corps aveo 180 branche de buis,
••• a. )1a.resoot, qant aoheft ses devotions, passa dana
la boutique et tit a'U% Coupeaul
"Je auiB venu pour lea deux loyera arri,r&s."3

•

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

•

•

A propos de la salet' dee propri'ta.1res qui entruent
demander de l' argent dans lea maisoDS ou. 11 y avai't; un

mort, il 41t b1'Wl';~,u_ent.
"C'est un ~6su1te, 08 salaud, aveo son air de
s8rvir 1a ...se& .. 4
A l' 'glise, la O'r6moni8 lut vite b&ol6e. La.
messe trataa pourtant un peu, pa.roe que le pr"zoe 'tait
tree vieu.x. • .. II. l(&dinier ... oolllllWl1quait ... sea
observatioDlu oee faroeu.re-1l1., en oraahant leur latin,
ne savaient aeulement pas oe quI ils d6p1saient, 11a
VOUB entenaient une personne comme ila voua l' auraient
bapt1s6e ou mazri6e, sans avo1r dams 1e coeur 1. moindre
sentiment. Puis, K. Mad1n1er b11laa oe tas de o&r6monies,
oea lwa1ar.. , 0.. vou triat .. , oet etalap devant lea
ta.mi1lea, Vrai, on perd.a.it lea s1ena deux tOis, ohez
s01 et 1 lt6glise ••• lleureusement, 1e o1ll.ti~re n"ta1t
pas loin •• ,5
En la confirmaoi6n de Bana., Coupe au llo~.

Deapues Mil aoOWla lea

corbeauz de b1'l1ler chez eu:z: des herbee d.u dJII)le pour amollir lea hommes."6
l:rbid"

p. ?Jl.

4zbid., , p. 344.

~b~d.., p. 30;.
'Ibid., 351. 352.

~bid., p. 343.
'Ibid., p. 367.
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El autor dloe de :Bm.a

abandonne de Dleu et dee hommes ••• "

Lantler oontra lao relig16n organizadaa

1

"' Ajoutez que je reoonduira.is,

la. OroSS8 clans 1e dos, 1e Grand Turo 1 La Meeque, at 1e pape

a. Jerusalem.

l'Eu.rope sera.1t vita propra. ,"2

Hein?

El 11001' tiene lao culpa de lao talta de l8Ora.lida.c1. en Coupeau.

ntT ava1t pas

a.

"... 11

1. tra.1ter de ~" sana moral1t', oar la boisaoll lui 8taJ.t

tout. consoienoe du bien et du male"3
De Gerva.ise.

" ••• _ boupnnant contra le sa.oz{ sort ••• "4 Hasta

ceroa del tln, hq de 10 eapiritual en aervais .. nll&S que antes, tenemos que
deolr.

Ella ve el ouerpo de tallel
••• oui, tout. DUe, et d'une Il11dit' sa.1gnante et douloureuse de ma:t"tyre. ••• On adore da.ns lee 'gliBes
des saintea touett'.. dont la nudite est moins pure •
••• et sea 1m. tremblantee ohe:t'ohaient des prl~res.5

"Gervaise leva1t le n•• , en pria.nt 1e bon Dleu de ne pas lioher sa mousseline tout de suite."'
La. vida--1as oiroultata.noias, e1 ambient_, el hado, 0 10 que se&-le

quit6 a Gervais. 1a tilosotia, la volvi6 en animal.

" ... quand on om. de

ta.1m, on ne GaUse P&8 tant phllOS0ph18, on aa.:nge le pain qui se pruente." 1
Ella tlene hambre, hJq a&s pnspericla4 en su seooi6n de Par!s que antes,
pero htq una talta de oristiano., de los que quie:.ran a;yudarlal
oe flot de monde,

w

il '7 avait peurtant des geM

a leur

" ••• parmi

aise, pas un o.h.'N-

tien ne devina.it sa situation at ne lui glisaa.it dix aoua dans la JIla.1nl"8
Zola ae burla de 1& rellg16n organ1zadal

~.,

p. 373.

'tb1d., p. 458.

2:xbid., p. 430.
6Ibid., p. 459.

3Ib1 cl. , p. 44l.

~bld. , p. 459.

l I b1c1..,

8
.bld., p.

p. 4'3.

464.
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• •• l' Assommoir ••• , allum' oorame une cath6drale pour
une grand-messeJ et, nom.".de DieuL on aurait 4.11; une
Tra1e c6r6monie, car lea bons zip cha.nta1ent lAdeda.ns avec des mines de chantres au lutrin, les jcues
en1'l'_, le badon arrondi. On c61'braJ.t 1& saint ....
touche, quoi' une sainte bien aim&ble, qui doit tenir
1& oaisse au pa.radis. 1
Gervaise se halla sin rquda en las f'u.erzas determWstss de la mat ....
ria.

Ella exp1ioa. 1a vida. durante su juventud.

nowt,

"Ie n l 't&18 pas h8\U."eWJe che.
le p6re Maoquart, pour un ou1, pour un non, m' allozageait des coups
de pied d.az:uI lea riena. AlO1"8, JI& tOi, on sODge a.
s· amuser dehore. on nous aurait JIlal'"1M, aa1s je ne
8aia plus, nos parents n'ont pas '9Oulu... 2
Tenemoa Gervaiae "prise d'une 'pouvante sourde, oomme si sa vie, dHcrma1a,
alla.1t tener la, entre un abattoir et un hBpital.,,3 Gel"'V8.1se tra.ta de 1uchar oontra el ambiente.

"Ahl al WWI ol"Oye. que o· eat 1;oUjours _ _tV
"1011; blen que WWI n' a"... pas '1;' en m&nage. Bon,
monsieur Coupeau, i1 taut que je pense rwx chases
8'rieuses. La r1.so1ade, qa ne mIne I. nen, entende..
YOWlS .ltd deux 'bouches l1a Ilaiaon, et qui avalent ferme,

an

alle.' Comment 'V'OUlea-wWI que j' url".. A 'lever JDOD.
p1;it monde, sl je m' aaaae ~ la. bagatelle? lit puis,
600ute8, mon malheur a. 6t6 une taa. .e lepn. Vous
saves, les hoIImea maintenant, ,a. ne f a.1t plus lIOn atfaire.
an ne me repincera pas de longleaps." 4
La Unioa. culpa. de Gena1se, ya raencionada, es 8U aIIabilld,ad.

"Son seul d'taut, assura1t-elle, 't&1t dt'tre

t~ sensible, dtaimer

tout le monde, de Be p88siorm.er pour des gens qui lui faia&1ent enaute
ml11e

ra1s~res.

Alnal, quand ella a1mait un hoJlllle, elle ne songeait pas

8UX

bit18es, elle riTa1t uniquement de Tivre toUjoum enaemble, tres heureux.,,5
No

le gUSta. 1& ldea. de eabor.r&Oha.rSe.

~bld.,
~.,

p.

469.

p. 44.

"tOld

o'eat "f'11ain de 'bo1rel' dii-

lxb1d., p. 41.
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elle I demi-vo1x.

Coupeau, lui aussi, ne oomprena.1t pas quton p(lt e.valer

de ple1ns verres dfea.u-de-rle.
autres ooobonneries, bonso1rl

• •• Quant au vitriol, A l'absinthe et 8UX
l
11 n' en ta111ait pas_..
Pero es el 1100r que

los ar1"ll1na.
Gervaise

DO

quiere

_000

de 190 vida.

"lion Dieul ~e ne su1a pas amb1tieuse, je ne
demande pas grand.-ohoae. Mon ideal, oe sera1t de
travai11er tranquille, de manger toujO\U'8 du pain,
d' &vo1r un trou un peu propre pour dormir, vous saves,
un lit, une table et deux ohaises, pas davantage.
!hi je voudraia auss1 'lever mes entants, en faire
de bona sujets, si 0' 6ta.1t possible. Il;( a encore
un ideal, oe sera1t de ne pas t'tre battue, a1 je me
remett &is jama1s en menage,"

•

•

•

"0Ui,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

on peut .. 190 fin e.vo1r le d'sir de mour1r
dans son lit, Moi, apr_ a'V01r bien tri.m8 toutl ma. vie,
je mourra.is volont1eZ'S clans mon lit, ohea mo1."
.Ea 1rOnioo que, oua.ndo ella 10sra todo

Viene 1a oa!da.

Y

10

que quiere,

DO

pu.eda. controlarse.

en e1 hueco de Bru.

JllUe%'e

De 190 fUerza del ambiente.
avait ton d. lui oro1re une posae wlont6 I el1e
6"811; "res taible, au oontraire, elle se 1aissalt
aller ou on le. pouasa1t, par ora.1nt. de oauaer d. 1&
peine I quelqu'UJh Son r4w 4tait de vivre dans une
soo16t6, disait-elle, 0'6tait comme un coup d t asaommo1r,
9& '¥'OWl aplat1aaa1t une temme en moina de rien.3
On

Zela da como ru&n d.e 1& pereza de aervaise d.espuu de tener su prople
tienda el odor de la ropa suola '7 el calor.

"Pouriant, dana l'odeur forte

qui ba:ttait son visage penohe au-d.essua d.es 'las, une nonohalanoe 180 »r811&1t6
"E1 11 sembla.1t que sea premiarea panas. v1nasent de la, de l'asphlXie des
vieux linges empoiaontlant l'a1r autcur d'e11e ... 5 aervaise come deraaalado.

1

Ibid., p. 50.

~.,

p. 162.

~bid. , 50" 51.
5

-

'

Ibid., p. 163,

I
'"
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"Puisque 1 t argent fila.it quand mlae, autant valait-il le.ire gagnar au bouohar qu t au marchand de Tin.
09tt.

UO\18 ....1

Et Gerva.1se, agourmandie, s' abandonna1t

a

"Gervais., 'norme, tass'. sur lee oaudee, ma;nsea:1:t de gros

moroeaux de blano, ne parlant pas, de peur de perd.re une bough....... 2
"Una paresse heu.reu.se

l'engourdiasa~,:t,

1a tena.it tass •• au bord de 1& table,

aveo le saul besoin de n'8tre pas emb.t ..... 3 Lue., entra Lantier en la
OaBa '3' se hace una parte de la familia..

lU ambiente ;{ los heohos de la vida

a ha.oer suoumbir a GeZ"l"aiae•

a3Udan

.Elle ava.it eu tr_ ohaud. Puis, lea deux oonsommations
qu' elle avait buee lui tou.rna.ient sur le ooGUrt aveo 1&
fum'e des pipes et l'odeur de toute oette sooiit' entaas6e.4

•••• •oatte•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

we-1A. poriait enoore 'prouver pour lui.

•

• ••
l'idee seula que la peau de oe goujat oherohera.1t sa
peau, lui oa.usait une r4pugnanoe, oomme ai on lui avait
dema:,~d' de s' alltnger 1 oOte dlun mort, ab1m8 par una
vilaine maladie.'
Ahl elle 'tait bien plante. aveo un loup1at de mar! pardevant, qui l'empCtoha.1t de ae tourrer heu,tement soua sa
oouverture, aveo un Sa0r8 salaud dtho_e par-derriere,
qui soqeait 'Wliquement A profiter de son malheur pour
1& ravoirl 6

Elle aurait voulu ohazlger de peau an cha.ngeant
d'hemme. Ma.1s, lenteaent, elle a'&oooutuma.1t. O"t&11;
t1'OP tatigant de s. d6barbouill.r obaqu. toia. Sas
paressas l' amolliesaiant, son besoin df,tre heureuse
lui t&1sail tirer tout la boJlheur possible d. ses embitements.
1

I!!!!.,

p. 224.

4}bid., p. 247.

4xbld., p. 30S.

'Ibid., p. 309.
8Ibid., p. 31;.

7Ibid., p. 311.

m.

p. 264.

'Iw., p. 310.
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" ••• sa tend.resse pour le forgeron lui restait comae un coin de son
honneur."

1

Despu's de oausar la Nina de 180 tienda de Gervaise, La:ntier trata. de
haoerle venderla a Virginie para poder oomenaar con otr..

"Elle ne repon-

dait rlen, 180 beuohe toujours pleine, se d'plohant, comma 8i elle a.va.:1t au
ta1m ... 2

tree

Coupeau est' entermo con su estade de borraoho.
se halla "gtterl un IIlOment par 1'&1.11' de 180 oampagne.
bien

wa desaltm les poohards

-

Tiene que ir al ..... _.......
On ne se doute pas oom-

d. quitt.r l' air de Paris, ou il .,. a. dans les

rues un. vrd.. tua6e d f eau-de-vie .t de vin... 3 Otrs.

YeS

81 arabiente tlene

la culpa.
El ambiente tarabien oausa. ocSmo es Nanal

" ••• Bana ell. . . . . dannait

mal embouohe., au milieu des oonversatioNJ sales qu'.lle entenda.1t oontin-

uel1ement ... 4
Coupeau POI' fin tiene que ir al 1l&1'1i00mio POI' su oostUlllbre de beber
todo el tiempo.

Despu._ 410e que rmnoa m&s, pero pasa 10 inevitable.

tu sais, un petit vane paJ.'-oi, paJ.'I-ll, ga ne peut pouria:nt pas tuer

"'Oh'

un homme, ~a fait d1g6rer. , .. 5
Oel""V'aise ooDd.enaa a tomar demaaiado, haata. oon 108 hombres en l' Asso....
moire

Comenaa a. perdu au raa&n.

" __ • .11a ta.1sait deux ou trois jours

dans ohaque atelier, puis elle reoeva.1t son paquet, tellement ell. oochonnait l'ouvraga, sans so1n, malpropI"G, pardant lao tit. jusqu' a. oubli.r son
mthler... 6 Coupeau "a.vait deoid' Vircinie 1 ta.1re venir Oerva.:1se une fois
1

l.2i!.,

p- )18.

51b1d., p_ 388.

~.,

p. 354.

'Ibid., p. 423.

lxb1d_, p. 359-
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par aema.:1ne pour laver la boutique at lea ohambres.

c'4tait un dernier

&platissement, 1& tin de aon Orglleil."l
Otra vea al afeoto del ambiente sobre Bana.

"ou.i, ;je ne t' en aJ. ~aaa1a parl', paroe que
9& ne me regardait paaJ ma.:1a tu ne te sOnaia aulre,
;la t'd. we 88ee. eouvent ta promener en chemise,
en baa, quancl papa rontla1t. ~a ne te platt plua
ma.1n'tanant, ma.1s p. plati a:ux autne. pOh....aoi 1a
pa1x, talla.1t pas me donner l' exemplel"
Las ocaaB llesan & tal que Coupeau la 4a a Gern.:1se el perm1.ao para

haoerse pl."Os'titut&.
"Dis dono, ma biohe, ;Ie
pas enOCH trop mal, quand tu
oomme on dit, il n' '3 a pas s1
trouve son oouvercle. Damel
beurre dans lea 'pinarda,,,3

ne te l!'etiena pas. ',ft . .
te d6barbouillea. 'lu saia,
vieille marmiie qui ne
ai J& deva1t meitre d.u

Ce farceur de Mes-Bottes ••• avait au le iNO d' 6pouser
de vrai une dame, tree d60&tie d&;ll, ma.1s qui poas&dait d.e beaux reai •• ohl une claae de 1& rue d.es Kal'W
'lyra, pas de le. gnop,ote de barr1al!'e. :it il fallait
vou oet hGW:'GUX mortel, vivant en bourgeoia, lee maine
daDa lea pooh_, bien vitu, bien nourr1. • •• Une temme
oomma ~a et une maieon de oampaane, o'eat toui oe qu'on
peut deairel!' pour embellir 1& vie. Aussl Coupeau gll1.gna1t-il Hes-Bettes aveo adm1r&tlon.4
~"'Ul!'

Entre voler et fa1re PI elle aima.1t mieux faire i6t
paroe qu'au moins ella na cauaera.1t d.u tori ~ personne.
Elle n'aJ.la.:1t jaad.s disposer que de son b1en. Sana
doute, oe n'6ta.:1t ~re proP"' mais le p1'Opre at 1e pas
propre sa brouil1aien'i dans aa oaboohe, l oette heure ••• 5
Zela quiere que oreamos que el ambienta,

inol~ 1&

rd.tuaoion, determinax

a.e

la proatituci6n. Oe"aiae, bambrienta, sigue el ejemplo
que vet

1. p.l'Ostitutas

"Oel."'f'a1ae, pouriant ne savai'i pas, tiohait d' apprendre, en faisant
comme alles." 6 "OerYaiaa s t eDllard1asait. Et; alla s t cubl!a dans l' &pret'
lxbld., 425 & 426.

4xbid.,

p. 461.

2xb a:4..,

p.

441.

'Ibid., p. 463.

~.,

~.,

p.

445.

p. 470.
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de oett8 ohasse, le ventre oreuz, a' &oharnant aprn son dher qui ooura.1t
toujours ...l Y 00110 por 10 geneJ"al, no oonaigue 10 que busoe.,. pero af come.
Despuee de 1a. muerte de Ooupeau, todo se empeora. para. Gervaise.
Depu1s oe jour, oomme Gervaise perdait la. ttte
souTent, une des curiosit_ de la maiaon Mai1; de lui
voir faJ.re Coupeau. On n'ava.1t plus beaoin de la
prier, elle doDna1t 1e tableau srat18, 'b'ublement des
pieda et des mains, liohant de petits oris inoolonta.1res.

• • <lanaise
• • dura
• ainsi
• • penc1.a.nt
• • des•

•

•

• •

•

mois. Elle d&gringoldt plus baa enoore, acoeptait lea dern1ares a'V'anies,
moura.1t un peu de taill tous lea 3oum. • •• Un soir, on
ava11; pa.:r1' qu·.lle ne llaDgen.it pas quelque chose de
d'aoGtant J et el18 l' ava.1t ~, pQUl' sagner d1x aoua.
••• Elle dnene.1t 141ote, el1e De songea:l.t aeuleaent pas
A .e jeter du .ix1.e sur 1e pan de la cour, pour en
t1nir. La lIOn deva1t 1a prendre petit a. petit, moroeau
par acroeau, en 1a t:ratna:nt ainsi 3USqu2'au bout dans la
aaor6e existence qu.e11e 8'6'&11; faite.
Algunas 0081tas aqui.

Zola nos dioe que Gerva.1ae tiene la oulpa.

Raata

ahora, sielllpre es e1 ambiente. 1'ambi6n todavia. tra.ta de busoar simpat!..

Y eata seooi&n es didAotioa.
PesimisDlOII>.referen01a

POll'

loa ambiente. ba..ios

y

POr los tiPOs anorma.1ea.

Crea haber eeonto de 88to antes-tod.o el l1bro es pesim!stioo, llano
de amb1entes bajos y con algunos tipos anormales.
menoionado basta

Pero hq JlUoho que no he

8Oa_

El peeim1SDlO se mu.88th en varios lugares.

" ... et, a.vant d'entrer,

ils resta.1ent au bord. du trotto1r, aveo des resards obliques sur Paris, lea
bras mous, d63&

p.gna.

A une 3oum6e de fllne_ tll

&iages, al1gna.nt chaoun a
la tile quinae tenMr.. , clDnl lea persiennes noires, auz
lames oass'., donnaient un air de ruine A oel immense pan
de murail1e. •• _ et, ca.r&e, pareille a. un bloc de mortier

Sur 1a rue, la. maison avait cinq

1nid.. p, 471.

2xba:a..,

500 A 501.

1:b1a..,

p. 13.
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gach' grou1.rament, Be pourriBsant et a' 'm1ettant BOU. 180
plui, elle pl'Of11a.1t Bur le 01el 01&11', au-d.eesus des t01ts
'Wis1M, son 'norae cube brut, ses flanos non oNpis,
oouleur de boue, dtune nudit' inteminable de IlRU'S de
prison, ou des rans'ea de pierres d' attente semblaient
des dobo1res oaduques, bl111ant da.rls 1e vide. 1
Oervaise t1ene una oombinaci6n de miedo l' fascinaci6n a. Buouge._ El
resultado es del pesimismo.

"Oervaise chait devenue toute blanohe.

18 perE

Bazouge avait apport6 180 b1ere pour e11e_"2
1Il1e l t eoouta.1t, se recula1t, avec 1& pew.- qu'11
ne la sa1stt de sea grandes mains sales, pour l' _porter
dans sa bo~te. l>4jl. une ~oi.s, le s01r de ses DOOes, il
lui 80vait dit en oonnattre des ~emmesf qui le remero1eratent, s'11 montait les prendre. .... ell. aimait mieux
orever 180 ~aiJIl pendant des
que de orever la mort,
l' his toire d' une aeoonde_

..-.

- -

ann'_,

....

..

....

"C'est moi qui auts le oonaolateur des dames. Et
ne oraoh. pas SU1' 1. pere Buouse, paree qu'11 en a tenu
4ana ses bras de plus ohio que tol, qui ae sont la1aa'
a.rra.nger aans ae plail.ldre, blen contentes de cont1nuer
leur dodo I. l'ombre."'
S 19ue el pes1mismo.

C' 'tait sa promenade d.miera, des oours aang1antes eN
l'on asaomma1t, aux salles blaf'ardes 0'- la mort ra1d1saait
1es Sena dana les drape de tout le IlOnde. Sa vie avait
tGnu lA.4
Zol8o sf. t1ene prete:renoia POI' loa aIIbientea bajoa.

Comanzamos oen

Gervaise viv1endo oon Lantier, no oasadoa, con sua dos h1jos 11eg!t1mos.
Los hijoa son espeotadores POI' 10 general _dos.

La veoindad no ea bonita.

Elle regardait 1 dro1te, du. o8t4 du boulevard de Rooheohoua.rt,
ou des groupes de bouohera, devant lea abatt01ra, statlonnaient
en tab11el"8 sanglants. at la vent traia aiportait une puanteur par
moments, una odeur tall"M de Wtea massaoriea. • •• at alla 1011111ait les angles 'oart", lee OOiDS 80mbres, noire d'humid1t' .t
d.'ordure, aveo 1a peur d'1' d600uvrir 1. oorps da Lantlar, le
ventre troue d. coups de cou-tea.u.5

1:.11.

1'1
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Ii
I

••• une, toute seula, maigre, 1 t air pile et serieux,
suivait le BUr de l'oot1'Oi, en ev1tant lea coulees
d'ordures. • •• lea mares, en oheveux, en jupes sales,
bergaient dans leurs bras des enfant. au maillot,
que elles ohangeaient sur les banos J tout. un. mamaille
mal mouohee, debra.Ul6e, se 'bousoulait, se tzoa!nait par
terre, au milieu de piaulements, de rires et de pleu:rs. 1

Loa hijoa ven, m1ra.n, esouohan 10. d.isousicSn entre Lantier '3' GervaiSe.
Lantier leva. lea deux poinp f puis, rea 1st ant au
besoin de 10. oa't1'$, il lu1 saisait lea bras, la secoua
T101emment, l' envo'3'& tomber sur le lit des enfants, qui
se mirent de nouveau ~ orier. ••• la pieoe rest&1t noire,
lamentable, aveo son pla.f'ond. fwaeux, son papier d'00116
par l'hum1cU:t', Sell tro1s ohaises et sa. oomaode 6olope_,
oil 1& oruse s'ent3tait et a'etal&1t soua le torohon. 2
En eftect, l'esoalier », pt1a, sale, 10. ra.mpe at
lea marohes sraisseusea, lea rau.rs eraf'l6a mont rant le
plitre, 6talt encore plein dtune violente odeur de outs1ne. Sur ahsque paller, des ooulo11'8 a' entongaient,
aonorea de TaOa1"IIe, des portea d'ouvra1ent, pelntes en
jaune, nolrelea a 10. ae1'1"U.1"& par 1 .. or.se des 11&11181 et,
au 1'88 de 10. ten3tre, le ploab souf'tlait une humid1ti
fetide, dont 10. puanteu.r se IIllait 1 l'loret' de l'oignon

Oldt. 3

L.. oena de bodas I
g~_ servaient, en petites vestee ptaisseusest.
en taolle1'8 d'un blano dou1;eux. • •• 10. nappe, _u111ie
d'une odeur vagu.e de moisl. 11 7 ava:lt deux glaoes,
plaines de ohiures de mouoh. • •• S& vaiasalle 'paisse,
1;oU1"J'.la.Ut au jaune, 011 le graa des eaux de l'Mer restait
en noir dans les Ipatlgnures des oou1;eaux.4

Deux

... ohaque fois quton 8aJ.1OJl re_n,u, de la CUisine, 1..
porte battait, souf'tlait une odeur torte de graillon.'
En el la'9'adel.'O (lavander!a) I

AlON, a oh.a.que pleoe, oette grande va;ur1enne l&ch& un IIOt ON,
une salete, el1e etala1t lee m1a6lrea des olients, lea aventurea
d . aloaves, el1e avait d.ea plaisanteri.ea d t atelier sur '$oua lea
troua e1l '$cutes les taches qui lui paasaient par le8 mains.

~., p.14.
~., P. 98.

2zbj,d., 17" 18.

5Ibid., p. 99.

lxbld., p. 64.

~~1d., p. 164.
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"Tous Itee jol1ment p1noee," dit Vlrginie. "OA
avez-voue done empo1sn' po?"
"Est-ce qu'on sait'" reprit Cl&m.enoe, en s'easUl'a.n:t
180 tlgauoe avec sa manohe. nga. dolt tire l' autre ~o1r. 11
l' en &va.1t deux qui ee depiautalent, a 1& sorlie du GrandBaloon. J'a1 voulu "11011", j. euis restee 11, aoua 1& nel"••
Alii quelle
o' eta.1;l a mour1r do rire. L'une &va.1t
le nea a.rraohe. le sang g101a.it par terre. Lorsque l' autre
& w le sang, un grand eoh.a.la.s oo_e mol, ell. a pns a.s
ollques et see olaques. Alore, la mdt, j'U oo_eno' A
touese. 11 taut dire aussi que oee holtDl_ sont d'un Ofte,
quand 11s oouoh!'Dt aveo une temme, 11& wue deoouvrent
toute 1s. nuit."l.

roule.,

"L t aooouoh8US8 d.u bout de 1& Ne at sa 'bonne, 'YOu.

savell, une petite 'blonde. l1ae ga.le, o.tt. till.. Ell.
orial.. 1 1 t autres • 0U1, ou1, t t as deorooh8 un enfant A
1a trulti~re .... que 3e va1a al1er che. le ooram1Bsa.ire,
si tu ne me puee pas. t Et e11e en cJJb~ula.1tt ta:1.11a.1t
voir, L' acoouob.euae, 16-d. . . . , lui & liOb.6 un. 'ba.ttre,
v'lanl en pl.in . .eau. ToUl a.lors que ma .ao1'&e gouine
saute aux y8UX de .a bourgeo1ae, et qu·.lle la gratf1gn.e,
at qu'e11e ls. d6pluae, ohl ma1a aux petits oignoJ'lS~ 11 a
tallu que 1. charoutler la lui retiri1l de. patt ••"
Vlrs'.nie. la. hermana ele 1& nueva. nona de Lan'tler, cuen't& 10 que ha.

pasado con el10B.
"Auesi ga ne leur & pas porle bonheur, ahl Dlou de
non, pas bonheur du 'tout, Ile e'ta.1en't all. demeurer
au dia'ble, du oSte de 180 al8ociare, dane une sale rue ott 11
l' a tou.jOUl."S ele 1& boue jusqu· a.ux genoux. Mol, deux Jours
apres. je suis parlie un ma'tin pour d8jeuner aveo euxJ une
tiJre oourse dtomnibus, je yous assuret Eh blen' Ila oh~re,
je lee a.1 trou.... , l1s s'allons-a1ent des calottes. aeinl en
will des amoureu:d Tous eaV•• qut MUe ne vaut pas la
corde pour 18. pendre. C' est aa. soeu.r, mais Q& ne mt .....
pioh. pas d. di" qutelle est da:rJa 180 peau drune tiGre salope. E11e M' a tait un tas de cooh.onnerlea. qa aeralt trop
long A conter, puis oe sont des atta.1ree a Ngler entre
MUS. Quant & Lantler, dame' wue le oonna.1saea, 11 n' est
pas bon non plus. Un petit monsieur, n'es't-oe pa.a? qui
voue enl~ve le derriere pour un oui. pour un non' Et il
terme 1e pOing, lorsqu t il tape. Alors dono lls ee sont
echign&s en conscienoe. Quand on montait l' eaoalier, on

Dln&

1zbid.., p. 209.

2zbid., p. 210.
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les Gntenclait se 1:R1oher. Un .jour m.... la police est venue.
La.ntier ava1t wu1u une soupe a. l' huile, une horreur qu' ila
ma.ngent dana le midi, et, 00. . Ad~la t1'Ouva.1t ga infeot,
ils se SODt jete ls. bouteille d'huile ~ 1a figure, la casserole, la .oupi.re, tout le iremblement J entin, une seMane a.
Nwlutionner un quartier."
Mujeres hablanclo de otr&S1
"Elle avait 180 tolie des poils de ohat. • •• alle
wya1t des poils de chat partout, elle 'tournait toujOUl'S
ls. langue oo_e gs., paree qu'elle oroyaii awir des poils
de chat plein la bouGhe. If
"Moi," reprenaii Mme Putoia, ".1'&1 eo. pour amie une
femme qui avaii un ver. Oha Ces animauz-1a ont des ca,prices' 11 lui tonillait le ventre, quand elle ne lui
donnai't pas dn paulet. Vous peDSe., le mari gaema.i't sept
tranca, qa passait en gourmandis.s pour 1. ver."2
Boche, qui avait renw7' sa teDUDe garder la lop jusqu'a
1 t heure du cttner, poussaii Ole.enee daM 1. coin de ls.
.6oaniqu., en lui demandant si elle '-ait chatouilleuse,
et 01'••noa haletait, se tordalt, pe10tonn'e .t lea aeina
orevant son corsage, oar l'idee aeule des ohatouilles lui
taisait ccurir UH trisson partout. l
La conesia d. 1& mesa.

"La blanohiaseus. s' .tant tourn'e dn 08t' de

Virginie, celle-ci tourra son doist dans Sa bouche, _mae pour touoher ls.
nourriture ... 4
))urante el banquete l' tiesta.
tl"en~

avait tini par montrer tout oe qu' elle poss'Wt, et s·atali 't1'Oune prise de raaJ. au ooeu.r, au point
el' abtaer entiveaent un des rid..tWX de mousseline. Lea
holUBes, au lBCins, serialent d.ans 1s. 1'\1• • • • (",and. on a
,,,' bien
fa se wii i0U30UJ.'B.'

'1. . ',

0_

0Ui, M. Lantier grimpait ls. rue Netzoe-Dame-de-Lorette, la

te.e 6tait blond.e, un de
ohameaux d.u boulevard ~
moi'ti6 orev6s, le denilre nu aoWl leur robe de sOie. 6

~bid..,

212" 213.

4xbid., p. 254,

~t

p. 215.

'Ibid., p. 267.

_ . , p. 234.

'l.w., p. 274.
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L'odeu.r de l'a;telier, eee CUVl"1eres en sueur qui tapa.1ent
les tem de leurs bras nus, tout oe coin pa.reU a. une
al08ve ou tratna.1t le deballage des dames du quaJ."tier,
sembla.1t .tre pour lui le trOu rM'lun refuge longtemps
onerob'de paresae et de jou1ssanoe.
Dane le qu&rtiel", le grand sujet de convemation
'ted:t de sa.vol: sl reellement Lut1er s"tatt remis

aveo aeri'a1se. • •• Tout ga, d'une t&90D colllle a.·une
autret ne s_blut gu~re propre, 1Ila.is il l' a tant de
saletis dans 18. 'rie, at de plus grosses, que los gens
t1n1saaiant par trouyer oe m4na.Be a. trois na.tural,
8ent11 mime, Oal." on ne s'l' batta.it ja.raa.:i.s at lea convenano_ etaient
AU 1IlO1ns, chez les
Coupe., 9& santa:1t lea bo_ entants. Taus lea trois
s. lift'a.1ent a letU' petita cu1sine, ae oulotta1ent et
couohDta1ent ensemble a 1& papa., sans emp.oher lea
voisins a.. dorair. 2

Sard'-. ...

Oependant, .ea-Bottes, aveo sea scullers 6oul., sa
blouse noire d'ordu:l'ea, sa oaaqu.tte a;platie sur la
aouet du or..a, SUeula1t torl et roula.1t des l'eux d.
mattre dana l'A.-IsoJUlOir. Il venatt d'''re proolam'
empereur des poob.a.rds et roi dea COchoDS, pour &voir
~ una salad. de hannetons 'rivants et IIlOrdu dans un
cha.t orewe 3
"Un lirime epouvantable nent de ..leter l' etiroi dana
Un tila a tu' aon peN 1
coups de bicha, pour lui voler trente soua."
Une histoire d'infantioide lea rtSwlta egaleaem J ma.1s le
ohapel1er, tra. JIOral, exCUSa la teue en .ettant tou
les torls du 08t& de aon a'duoteur, ear, entin, al une
erapUle d'houe n' ava1t pas tait un gOase a oette malneureuaa, alla 1'1' auralt pas pueu ..latar un da.ns lea l1eux
dtwane... Ma.1a ee qui lea enthous1aama., eEl lurent lea
exploits du maJ:qu1a de T••• aorlant d'un bal a. deux
h.ew:es du matin et se defendant cont~ trois mauvaises
BOuapea, boulevard des Invalidea ••• 4
1& commune de Ga.1110n •••

TenelllOs

a.ho~a.

una. escena no 'rista

;po~ el

autor haste. que &ntrO Oer-

En efteot, 9a pua.1t t • .1'''h ae:.t"Y'aise, qui ohercha.1t
des a.llWllettes, ma.roha.1t darla du mou111'. Lorsqut ella tut

~b1d.t p. 28).
":cb1d. t P. 304.

2zb1d., 286" 287.

lxbid., 298 &. 299.
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parvenue a allumer une bougl.e, U.s eurent devant eux un
.1011 speotacle. Coupeau avait rendu t1'1pes et boyaux,
11 7 en avait plea 180 ohambre, le lit en etait empllt1'6,
le tapis 'galement, et jusqu' A la COllUlOde qui se trouvait
'olabouss'e. Aveo ga, Coupeau, tomW du lit CL: Poisson
deva1t l'avoir jet', ronfla.1t la-dedana, au mi11eu de son
ordure. Il s'1' 'talait, vaut1'6 comme un poro, une joue
barbouillee, souftlant son ha.leae empestee par sa bouohe
ouverte, bala,;rant te sea oheveux deja gr1s la mare 'largie
autour de sa tite.
En este ambiente se eduoa Bana:

El, pendant que Lantier 1& poussait dana sa. ohambre,

le visage de llana. apparu.t l la porte nt1'6e du oabinet,
derri~re un oarreau. La petito venait de se reveiller
ot de se lever douoement, en ohemise, pile de sommeil.
Elle rega.rd4!. son pire 1'Oul& dans son vowsement J puis,
180 figure col16e contre la ntre, ello reste. la., 8.
attendre que le jupon de sa m~re eat disparu. ohez l' autre homme, en faoe. Elle etait toute srave. Elle
avait de grands yeu:z d t enfant v1oieuae, allu.ra6e d'une
curios1t' sensuelle. 2
Cuando

maaan Coupeau se DIIlere, Gervaise 'VUel"}'" a la. reo&ma.ra de &1.

" ••• o'est tint, elle est mort •• "
"'iohe-aoi 180 pa1x, oouoh....toi.
lui taire, si elle est morta."

DGUS

ne pouvons 1'1an

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

••• i1 'tait 8%88p'r1 de voir son sommei1 git' par des id6_
noires. Oapen4ant, quand. elle eut repori' daM sa. Ch.a.mbre
sea a.f'ta.1res, jusqu' A aea 'pingl.. a. oh8"f'eUXt ella s' assit
chez elle, saDSlotant A son atse, ne craignant plus d'8tre
surprise avec le chapelier. • •• Oo.e elle retournait aupres du corps, elle trouva Nana sur son seant, qui se
frotta1t les 1'eu:z. La petite comprit, allongea le menton
pour JIlieux voir sa grand.-m're, avec sa curiosit' de gamine
v1cieuse, elle ne disait nen, elle 'tait un peu tremblante,
6tonnee et sat1statte en taoe de oette JIlOri qui elle se p1'omett&1t depuis deux jours ••• et, devant ce masque blanc,
aminoi au dernier hoquet par la. passion de la. vie, sea pru.nelles de jeune ohatte st agra.ndissa.1ent •••
Elle se laiSsa. couler du lit a. regret, tournant le. t'te, ne
quittant pas 1& morte du regard.
"Qu' elle se couche da.ns mon lit," JII't.U"JIU1'a't-11iLant1e1"4"3
1

1l!!!.,

p. 309.

2zbid.,

p. 311.

lxbid., 335 A 336.
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Cependan:t, Lant1er a.Tait aid' Gervaise a habiller
maman CoupeauJ et oe n' 6t&1t pas une petite besogne, oar la
mort. peea.1t son poids. Jama.:18 on nt aura.:1t 01"11 que oette
vieille-le. 'tsit s1 gras8. et s1 blanche. • •• Coupeau rontla:.lt toujours, deux notes, l'une grave, qui desoendait,
l'autre siche, qui remontaitl on aurait 41t de la mus1qu.
d"gl1a., acoompagDant lea oiMmon1es du Vendre41 saint. l
Zola no pued. omitir el l11timo ru140 de la JIlleria.
"Ma1a oomme on aoheva.1t le v1n

a la

ru1ssellement sourd, sortit du oabinet.
qulllement Lantier, en baissant la voix.

tran~e,

un bruit s1ngulier, un

• .. "tCe n'88t nen,' tit tran• Elle se vide •• "2

"un

Quatre oroque-morts entrirent a la tile,
pas press',
aveo leurs faces rouges et lours mains gourdes de ,emen..
geurs, dans le noir pisseux de leurs vltement8, uses et
blanoh.is au frottement des bi6res. La pire Bazouge marohait
le premier, trea 8acul et tria oonvenableJ da. qu'il eta.1t
i. la besogn., 11 retrouvait son aplomb. I18 ne prononoerent
pas un mot, 180 t.te un peu baase, pesant d'.1a raaman Coupeau
du rep.rd. Et 9& ne t1"aSna pas, 180 pauvre vieille tut eraballae, le temps d,eternuer. Le plus petit, un jeune qui
louohait, avait vide le son dans le oercueil, et l'etalait
en le petria8ant, come stil voula.it fa.1re du pain. Un
autre, un grand maigre oelui-1Aot l' air farceur, vena1t
d' etendre le drap pa.1\-dessua. Puis, une, deux, &11e"'71
toua lee quatre sa.1sirent le corps, l' enla'rirent, deux aux
pieds, deux 1 lao tlte. On ne retourne pas plus vite une
cripe. Les gell8 qui allongeaient le oou purent oro ire que
maman Coupeau etait sautee d' .lle-.... dana la. bolt.. Elle
80vait gliss' 11 oomma ~ez elle, oha tout juste, 81 juste,
quton ava.it entendu son tr61ement contre le bois neuf. Elle
touoh&it de toUB les cat_, un v.ra.i "tableau dana un oadre.
l4a1a enf'in elle :I tena1t, oe qui 'tonna les assistants, bian
sUr, elle ava1 t d.U cUainue.r depuis 1a veille. Cependant lee
01'Oque-raorls s· et&iant relev&s e$ 8ottenc1a1ent J 1. petit
louohe prit le oouverole, pour inviter 180 tamille 1 faire
lee dem:1ers adieuxJ tandis que Bazouge metta1t des clOUD
dans 8a Douohe et apprhait le marteau.)
Ahora los
~1108.

PoisSODS

tienen la tienda de Gel"'V'a1se, y Lantier vive con

Otr8o veil tenemo8 la aotitud 'e la veo1ndad.
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Entin, 1es rapports oontinuaient de brio at de oroo, va comme
je te pousae, sans que l'un n1 l'autre :r ed.. beaucoup de plaisir, un reste d.'habitude, des comp1aisanoes reoiproques, pas
d.a.va.ntage. Saulement, oe qui oompliquait 1a situation,
o· eta.it que 1e quartier, main"enant, tourrait Lantier. • ••
Sans doute, 1e oha~elier obauttait 180 grande brune, et qa
se trouva.i.. ind1que, pu1squ' e11e remp1a9ait aerva.1se en tout
et pour tout, dans le logement. 11 coura.it justement une
blague, on pretendait qu'une nuit il eta.1t alle cheroher
Gervaise sur l'oreiller du voiSin, et qu'il ava1t ramene
et ga.rd~ Virginie sans 180 reconna1tre avant le petit jour,
A oause de l'obecurlte. 1
La ooniirmaoicSn de Nana. DlUestra al ambiente malo. Su padre est'
borraoho, ella se viste.

Cito una. parte.

°Je ttan iiohera.1, dee robes blanohes' Rein? otes"
encore pour te taire des niohons dans ton corsage aveo des
boulee de papier, oomme l' autre dlmanohe? ... Je te vois
bien tortil1er ton derriltre. qa te ohatouille, lee belles
iruaques. ga te mollte 1a 0000. veuz,.....u d-eoani1ler de lAt
bougre de ohenillonl Re.. ire tee patoohes, oolle-moi 9&
da.ns un tiro1r, ou je te d.&barbouille aveo&"2
El ambiente en un salcSn de ba.1le •
••• l'etouftement eta1t trop grand, on ne pouva.1t pas marcher.
GerYa1se et lui tourna.1ant aveo lenteu.r auteur des da.Jlses J
un triple 1'aDg de ourieux ."oras:,U,ent, 1_ iao. allumees,
lO1'8qu f un he_e s"talait ou qutune dame montrait tout en
levant 180 jaabe. et, co. . ils etaiant petits l'un et lta.utre,
il. se haussaient sur lee piecia, pour voir quelque ohose, les
ob1gnons at les chapeaux 'lui sautaient. Lforohestre, de see
1nst1"LUlGnts de cuivre i'lea, jou.a.1t tu.r1eusement un qua4rille,
une tempOte dont 180 salle tremola.1t J tand.is que les da.nseurs,
tapant des pieda, soul.evaient une poU8s1~re qui alourdissa1t
le tlamboiement du gu. La ohaleur etait 11. orever.)
Bana., produoto de au ambiente if sus padres, oailancloa
Elle n' avait plus sur le derr1~re qu'une vieille robe de
sOie, toute poissee d' avoir essUl'e lee tables des oabeulots, et dont les ~~lants arraches desobil1a.1ent de partout.
Aveo 9&t en taille, sana un bout de oh&J.e sur lee epaule.,
montrant son corsage nu awe boutonni6res oraque_. Dire
que oette gueuse-ll ava.1t eu un vieux :rampli d f attentions,
et qu' ella en etait tombh A 08 point, pour suivre quelque
ma..rlou qui devut 18. battre& B'1mporie, elle restait
/

..
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joliment trataha at triande, ebouriftee oomme ~ o~~ahe,
et 1e bea rose soua son grand ooquin de cha.,Peau.
Et des coups de derriire 1 droite, des rewrenaes qui 1a
oassaient en deux, des battements de pieds jet&s dans 1&
t1gure de son oava.l.1er, oomme s1 elle alla1t se tendrel
On taisa1t oerole, on l'a.pplaudissait juaqu' a.u% genoux,
toute secouee par le branle au ohabut, touettee et tournant pareille a une toupie, s t abattant sur le planoher dans
de grands eoa.rts qui l' aplatissaient, pu.i8 reprenant une
pe.r rt e Q,lntSe modeste, avec un raul_ent ds hanol1es at ds
9(Dr~ j)u,ll ohio epatant. C"tait 1 l' esporter d.a.Ds un coin
pOV"f 1(\. 'mlir\gsr da caresses. 1
Me presunto de Zola..

que?

lma.g1na. un persona,ja ;{ se enamora de ella.,

La aat1tud del esontor para. con las ~eres as rara.

parsos demasia.do produoto del mismo ambients.

.0

A. veoes me

La Pardo llas&.n dioe,

... al pUblico confUnd16 al autor con la obra., ;{ la atriWyO
las grosanas ;{ dalitos de todos sus perso~_... Rasta
c:reyeron , Zola viejo, teo "¥ rid.!oulo, T 1e 8upusieron
parroquluo de la innoble tabema. que desCribe, juraAdo que
de'b!a hab1ar la jersa de los barrios beJo., como si para
conGcer eaa jersa y poder tras1a.d.a.rla a.l papal en un libro
como el Assommcir, no se neoesitase ser, ante todo, literato,
y hasta i~13soto sasaz. 2

s!,

lit erato, t116soto

Saga.B,

L producto del ambiente desonto. Su aotitud

cuando no rstleja la de sUS personajes as baja.

De 108 tipos anorma.les, podemos inoluir a. muchos.

Primero, una pa.:re-

ja y hombre extra. que pu.eden vi vir juntos, la. mujer perteneciendc a. los dos,
no son normalea.

Gervaise tiene algunas oalida.des buenas, paro Zola. quiere

que oreamos que el ambiente la. oambia. en vegetal.
Zola. 1a trata de a.normal.

La gente buena del lib1"O,

GouJet se poria bien sSlo porque sl ambiente le

he. mostrado 10 qua paBa con un hombra que tOb damasiado. 3 ZOla. 10 llama

lxbid_,.P.436.

~a.rd.o

Bazan,

3Z01 a., .22-

!! oues",16n.

0&".,

p. 127.

p. 123" 124.
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bOniio pero neoio,

"La iiie oarree, 1a. oha.1r alourdie par le rude travail

au marteau, il iennii des grosses b'tes.
D_

meme."

1

dur d'inielligenae, bon ioui de

",.,,,,.

!aa a au madre como un niDo, iiene la reoamara de nirio.

oadet-Caas1s, aveo son baBou parisien, trouvaii la
Gueule-d*Or baia. o'ltait bien de ne pas licher, de na
pas souttler dans le nes des tilles, sur les irotioirs,
mais il talla.1t pOurlant qu'un hOllllla :t"G.t un hollllle, sana
qua1 auiani vala.1t-il iout de suite porter des jupona. 2
Zola. USa a Goujet (Gueule-d'Or) para. reoordar a Gervaise de 10 poco que le
qued.a. de las waDaS oosiumbres.
Oire perso~e a:norma.l as Kme Lara.t.

Ella liaii s6cAa oomae un 6ohalaa, mena.it una via
ololtr6e dana son tra.1D-tra1a, n'avaii pas vu
la na. d'un ho. . cha. alla depuis son veuvaga, iout en
montrant una prMooupat1on oontinuelle de l'ordure, une
JlazU.e de mots' double eniente et d'allusions poliss!nnes,
d.'une tell. p1"O:tondeur, qu'elle saule se oomprena1t.
d'ouvri~re

Ella. dice lIlU.ohas oosaa c1e doble santido durante el Ua. de las bodas.
rante la oena de la oon1'irmaoitSn de Banal
granda veuve, les livres pinoles.

Y du-

fltEb. blen, et moiL- reprit la

'Vous .tes galani.

Vous savea, ..1e n.

suiB pas une ahienne, ..1e ne me mets pas lea pattes en l' air, quand on
sittlel,n 4
0..1"0 perso~e a:no1'llal es Auaustine, "l&1de oomme un derriere de

pauvre hoJNDeflS, esoup1endo a Ollmenoe, r16ndose de los ouentos verdes.
El tipo menaionado
de Coupeau.
Banban.

mas

es 1& pare..1a Lor111eux, la hermana. T el ouDado

Es ella. la. que Jlena10na s1empre que Gervaise oo..1e& T la. llama

{ZOla cas1 haae de Gervaise un tlpo anormal solo Pol,' 1& pierna.,

pero 10 as POl" otras raaonas.)
lxbid., p. 125.
4xbld., p. 368.

Ya. be

menoionado su orueldad para. con

2Ibld.
~bld., p. 100.
'xbld., p. 158.
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Gervaise ouando Coupeau las presentat
entre otras ooa&8, dioe MIle Lor111euxl

nocel, .. l

Cuando Gervaise ;/ Ooupeau se oasan,

,ttJ' en ai asses de leur fichue

Ella. no quiere perder la plata de au hermano, oomo el terUa 1&

oostwabre de oenar una vea le. aemane. con elloal
s'etait de l'a"V'a1"1oe

pUre.

"!'outea

Sa aoeur ava.1t pEnlt-ttre

ON

088

histo1res,

qu'll ne ae marie-

raJ:t ja.raa.1a, pour lui eoonomiser quatre aous sur son pot_au_teu,.. 2
Despues de la oa!d.a de Coupeau, QUando Gervaise deo1de gua.rd.a.rlo en
oasa, tenemos otra Yes 180 bruja, lime Lor111eu:xa
be Lor111euz pHtendait avo1r aau" asae. de pna dana aa
vie pour savo1r comment 11 talle.1t a';/ prendre, Elle
aoousait aussi la taun. femme de 180 'bouaouler, de l' 'oarter
du lit de son tNN. :Bien ail1", la Banban ava.1t raison de
vouloU> quand .... B'ler1r Coupeau J oar, entin, s1 ell.
n' 'tatt pas all'e le dera.ngGr ru. de 180 Nation, il ne
serait pas tombe. Saulement, de 180 maniltre dont elle
l' aooommodait, elle etait oerlaine de l' aohever. 3
Loa Lorilleuz no quieren dar dinero POl" ouid.a.r a la

JIaIIUt. "'.A,vsll:t-

h1er, pourt ant , elle a ~ 1oi. Noue ta1ao:n.s oe que noua pouvons.·,,4
Zola usa. esta. parte oomo leoo16n del aprieto de los viejos_
Bru..

Usa. tambien

Has de los Lorilleuxi

Eat-oe que

088 80urnoia,

l'homme et 180 temme, une jol1e paire V'rai-

ment, ne a' entermaient pas quand :11s ma;ngea1ent un bon moraeau, comme st1la
l'ava.1ent vole''''
Deapu's de la lINerie de mallan Coupeau.
Cependant, dAB neut' heu.res, 180 tamille se trouva
Hume da.ns lao 'boutique ••• Lorilleux ne pleura. pas,
d' ailleura, il a.va.it de lfouv.arage pr88a'6' il remonta
presque tout de suite 1 aon at.l1er •••
lxb1d., p. 108.

2xb1dt, p. 74.

4zb1dt, p. 182.

'Ibid., p_ 230.

3Ibid., p. 137.
6
Ibid"

p_ 3)8.
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"Eb. bien' moi, je ref'use, oui, je retusel Ce
n' est pas pour lea trente tranos. J t en donne.ra.i8 cent
mille, si je lee avala, et Sf ils devaient ressusciler
maman. Seulement, je n' aim. pas les orgueilleux."

Mme Lorilleuz: geignait. elle ntav:U pas de robe noire,
elle aurait pourtant voulu enter d f en &Chetel' une, car
ila etatent bien g3n6s, bien
et elle queationna
Gerva.1se, demandant ai m.a.man Coupeau ne laissait pas une
jupe noire, cette jupe quI on lui avait donnee pour Sa
tite. • •• Mais Jlme Lorilleux V'Oula1t auBsi d.u vieux
I1nge, pa.rla.1t de lit, de l' armoire, des deux chaises,
cherohait des yeux les bibelots qu'11 fallait partager. 2

ganes,

Para la oonfil:oma.oion, los Lorillewt Ie resala a Nans. un vestido.
dicen a. to4os el hecho.

Loo

Durante la copfirma.o1on y despu.es, HMme Lol'il1eux

s'occupa.it surtout de la robe, son cadeau

a elle,

toudroyant Na.na et Itapo.

pe1ant 'grande sale', chaque to18 que l'entant ramassatt 1s. poussiere aveo
sa jupe, en s'approchant trop des magasins_ H3
Ils criaient qu'ila ne s'oocupaient ja.ma:1a des autres,
quand il etsit question d. a.courir leur proohainJ mais
qu'1la sta.gi._
11s s'en oooupaient du btu au SOill,
ssait de mordre le monde A beUes dentes_ ... lla oolculaient las jQUrB o~ elle 4ansait devant le buttet. Ils
savaient ••• cbacun dGe abandons creis.ants de 1& misare
et de la. paresse.4

d"

Qervaise no tiene de comer.

Les ruesa a. los

Lorill~

••• lee Lorill8U% ne 1a. ret1nrent past Bon vo,ya.g8, d.u
diable s tils lui ouvraient encore' Ils ava.1ent asses
w sa figure, 11s ne voulaient pas ahe. eux de la misan
&tait meritee. Et ils se laissirent oller ~ une grosse
jouisss.noe d' esolsme, en se trouvant oaJ.'s, bien au
chaud, avec ls. perspeotive d'une tueuse soupe.5
Como ejemplo del lIlundo de lola, tengo que oitar 10 sigu1ente antes de
oerl'ar e81& poroion sobre e1 ambiente, eto.
lxbid., p. 340.

.

']bid., 388 A 389.

2;bid., p. 346.

S·

Ibid., p. 454.

3xbid., p. 366.
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Las ga.rgo"ts ~ta.ient fermes, le gaz rougisaaJ:t chez lea
marchands de v.1n, d' oll aorlaien"t des vou empite.
d'ivreaee. La rigolade tournait a.ux querelles et aux
ooups. un grand dia.ble d'pena.ill' gueulaitl "Je vas
te d_lir, n'U.1ll&rote tes ost" Une fille "'ta.1t empolp'e a.veo son amant, A la porle d'un 'baa"trinaue,
l' &~pela.nt sale mute et ooChon malade, tandis que 1 t amant
1"4pitait. ",it ta eoeurY" sans trouver autre chose. • ••
11 '1 eut une bat<io111e, un eaoulari. tomba pile, lee quatre
fers en l' air, pendant que son camara4e, oro1811t lui. avoir
1"4g1' son compte, fu¥a.it en tapant see gros souliers.
Dea band_ braillaient de salee ohansons, de grands sileno..
se taisaient, ooupH par dee hoquete et dee chutes sourd..
d 'ivrognes. • •• Ohl de 'belles tuseea, dee queuea de
rena.rd &largies au. beau milieu du pav6, que les gens a.tt&1"d'S et d'lioa1i8 'ta.1t oblj.g4s d'snJamber, pour ne pas
ma.rcher ded.ansl ... Des femmes maroha.1ent rite, des hommes
r6da1ent avec des '16UX de loup, 180 nult s"paississait,
gentlee d'abom1nations. l
Es el Paris de ZOla..

Es el libro.

Es el ambiente que puede torcer,

arruinar, destruir.
Lenil'llA..i e POwla.chero y as tl10 des ouidado I ausencia. de lirismo.
Ya hemos notado el le~e populaohe1'O.

que sus person,aJes 10 uaan "tambien.
oon"tra.rio.

Y ha¥ li1"1amo.

Zola. m1amo 10 usa. '1 claro

su es"tilo no me pareee desouldado- a.l

Dice la. Pardo Bazanl

• •• no ••• son Justos los que a.tirman q.ue la £rase oruda.,
oalleJera. '1 brutal, y el pensamiento oinioamente desnudo,
teJen el eatl10 grosero de Zola. • ... se Cltraga Zola al
placer de torjar oon elementos reales oalenturienta.
poesla. • •• hasta!.!B!; 3' el Aasommoir, en oierlas p&,.
g1nas, daD "testimonIOCIe la inolinacl~n de ZOla a ~
'bellez" d1g8moslo as!, a.rlitio1oaamente, dom1nandOIO
VUlgar, innoble 7 horrible de los asuntou. Zola reoonoo. "1
decla.ra. esta propel'l81on que va. oomuniMndo.. " au es_el&, 7
1a conaidera. gra.ve detecto, heredado de 108 ro.ti008. 2
Comienzo oon el lir:l.smo.

C1to una desoripoicSn '1 la. reaoo16n de

lxb1d., p. 473.
2pa.rdo

Bazan,

~ ouest ion, 138 A 1)9.
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Coupeau a.l vel' POI' primera. ves a. su hl.ja., :t a. su esposa despu6s.
Paris, auiour elt eux, 6tend.a.ii son immens:l.te gr:l.se,

au%:

lo:l.ntains bleuitres, see val16es protondes, ou roula:l.t
une boule de toitures, toute 180 r:l.ve d.ro:l.te eta.ii dans
ltombre, soua un grand ha:l.llon de nuage ouivre. et, d.u
bard. de oe nuage, trange d'or, un large rlqQn ooulaii,
qui a.llumd.t lea m111:1.ers de viiree de la rive gauche
a'un pet:l.llement d'6t:l.noelles, a6t8oohant en lua1~re oe
co:l.n do la. ville sur un oiel tr_ pur, lave par ltora.ge.l
"Moi, j' ava.1s beso:l.n dt't1'8 un peu seul, comme ga, aveo
to:l.. ••• Cette pauvre poule' elle a eu b:l.en du bobol
Cas orapouss:l.ns-ll, quand ga. vient au monde, 9& ne se
douie Fere d.u mal que ga ta.:Lt. Vrd., 2& do1t .tre oomme
a:l. OD vous ouvra.:1t les reins. Oil es1;-11 le bobo, que
je l'embrasse?,,2
11 lui aVa:l.t 81:l.ss6 d6110at emant soua le dos une
de ses grosses mains, ei il lt8ottirait, :1.1 lui baisa.ii
le venire 1 travers le <in.p, pris d'un 8ottendr:l.ssement
d'homme rwle pour oatte teoond:l.t6 endolorie encore. 11
demand.a.:l.t s·:l.l ne lui fa.:Lsait pas d.u)mal, il aura:l.t
voulu la suer:l.r en sou:tflant d_sus.
Dejamoa 10 subl:Lme para 10 horr:l.ble :t suo:l.o.
oomeniar:l.o de las orudeeas del libro.
Coupeaua

Si&uen ejemplos sin

Perd6n.

" •• e oette orapule de Bonapa..:nee,,4 Gerva:l.se.

mener des oat1ns en jupes de so:l.e.
avec oeite trab6e d t Aa~le.

• .. je t' a.:l.

V\.l

entrer au Grand-Ba1oon

... elle a. ra:Lson de prendre des a1rs de prin-

cease.

Elle a couoh' aveo iout le restaurant ....5 Lantier.

In.
,
I"':l.eu"

,6 _
"Parbleu"

v__ Doen...

1a su:l.e au derr:t.ire." 7 ZOlal

" ... et pro-

"~onnerre

_#
.. C88 galeux d' .""",ants,
ma. parole'

ga.

de

a de

" ••• qu:L lui arr:l.va:l.t au ventre ... 8 (Sus p&-

1abras favor:l.tas son ventre, derriire, f:l.ahtre, aependant (i &»

Gerva.:Lse.

"C'est i. ce moment-ll que nous so__ venus habiter lth4tel Boncoeur et que
1

Zola, .2i. olt., p_ 96.

~b1d., p. 121. lxbid.., p. 122. \'b:l.d., p. 12.
~:l.d., p. 20. 71b:l.d., p. 23. 81b1d•
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119. sa.cree vie a. oommenoe ...l
Zola.

Zelal

"0 erva1se , lea reins en deux ••• "2

" Alors, 119. concierge se ficha, s' appliqua. un coup de poing sur lao

poitrine ••• "3 JIme Boohel

"... cette gred.ine d' Ad.le •••

11 est jol1ment

degoiltant, il a du en volr de propre, ce juponl tt4 be :Boohe.
ble, .. 5 Virgi.n1el

"Chameau, va,,,6 Vlrginie.

"Va dono\

" ••• que 41 ..

O'est las de rou-

ler 180 province, 9a nl avait pas douse ana que ia serYa1t de pa111asse
sold8ots, 9a a la.isse une jambe daM son pa:ys.
ture, sa jambe."7

Vlrginiel

a

Elle est toaW. de pouni-

"Et il tta lichee avec tes bitar,,;.,

tier ••• en ava.it as... de ta oaroaase,,,8 Gervaise.

"Salopel"

••• LanVirsini4iu

"Attends, gwioue'"' Y la lucha.
"'l'1ensl salete' 'I'u. llU rep, oelui-ll.. qa to
calmer&. le derribe."
"Ah' 180 camel Voila pour ta orasse. Debarbctdl1etol une to18 dans ta rie. It
"0tU, oui, je vas te d.essaler, grande fDOruel"
"Erloore una Rinoe-toi les dents, ta1s ta tol1ette
pow: ton qu~ de oe &loir, au coin cle 119. 1'\1e Belhomme."lO

lUle ava1t un v1sap si terrible, que personne n'osa
appzrocher. Les foroes dicupl4ea, el1e satsit ','irginie pal"
110 taill., 180 plia, lui colla 119. tigure sur lea dalles, lea
reiDa en 1'&11', et, malgr6 lea seoouases, elle lui releva
les jupee, 1argement. Dessous, 11 ;{ 8ova1t un pantalon.
Blle pasaa 119. ma.1n dana 180 tente, ltarraoha, mont1'a. tout,
lea ouisses nuee, lea teases wea. 1l
12
ZOla."On entendait Mea-Bottes
~01a.1 "'l'onnere de Din' ••• Dame'"
~rai te1'
~e

le pare Colombe de tr1pouille ••• le singe pouva1t ae totdlle1', U

retournerait pas

,

lxbid., p. 25.
1ba.d., p. 32.

10Ibid•

&180 bo~te,

i1 8ova1t 180 tlomme."

~., p. 26.
11ba.d..

llxbld.., p. 38.

~,

13

~bl<l..

~., p. 29. 5Ibid., p. 3 •

p. 33.

9.bld., p. 34.

l~., p. 51.

-

llxblc1., p.

52.
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c' 'tatent

des DD.lraillea grises, mang'_ dtune lepN jaune
••• 11 '7 en ava.:it une, au troisl.e, oU a"talait une
couohe d'en£ant, emplitr6ea.'ordure. Du haut en bas, les
logementa trop petits oreva1ent au-dehors, lioh.a1ent des
bouts de leur miBire par toutes lea tentes. l
"... trois petites poules piquaient le sol, oh.eroha.1ent des vaN de tene,
les pattes orottees_"2 Zola.

n •••

saorG mit1n ... n 3 "De. gouttes de

SUEnU

perluent sur 180 tace verdie de Lorilleux, tandis que Mme Lorilleux lie d&o1da.1t ). retirer sa oamillole, les bras nus, 180 chemise plaquaDt sur lea siena
tomb&s.,,4 "Et Pall de lllUSique au dessen, bien
secouer le panter awe o1'Otte& des dames.,,5

.Gr,

"u.

pas cle olal"inette pour

180 temme, &nome, 6talant

son ventre de temme encelnte ••• ft' De un ouadro en el Louvre.

" ... 9-

vaut l' argent. En.., tila un qui de3Obille. Et celui-la., 11 arrose lea p18senl1ts." 1 Debajo de un puente.
aient le vide, lui langaient

"Joohe et B1bi.-la-Orillade, ••• inJuri.-

a toute

volee.

'Coohonl' et riaient beaucoupJ

Puis, quand l' 0 'baourite deTint oolllpl~te, oe fUt
une bosse de rires. Lea d.a.mes pousaa.1ent de petits
oris. Lea messieurs les ch8otou111aJ.ent, leur pinqaient
lea jambes. Mais ellea etaient bien bOtes de oa.user.
on a l' alr cle oroi1:8 que oe sont des sour1s. D' ailleurs,
.~ restait SaD8 consequence, 1.1& s8ovaJ.ent st arrher
11 talla.1t, pour lthonnheti.9

ou

"'Dit .. clone, 180 petite __re, taut pas blagu.er,· r&pondit ._-»ottes, aveo
un regard. ~blique sur le ventre de sa voisine.

long que moi."lO

ftEt

OOIlUle

qui s' &talt mis debout,
de parirl

S$

"VOWI en aves aval.e plua

le a:i.ngueur reoommen9a:i.t

a p:fober,

donna une olaque sur 1a. tesae ••• ft

l'autre,

l1 Coupeau,

"Dis dono, tu n e . . pas _barrass_, tu vous lAohea 9.. le tempa

5,.

~bid..,

p. 56.

1:\)1d.., p. 57.

4:lblcl., p.

'Ibid.., p. 76.

~bicl.,

p. 83.

1ll!a:!.,

~.,

9,bicl., p. 95.

101 \)1,., p. 104.

~bid..,

p.

p.

92.

61.

p. 94.

i

1)0

d t &teruner."l Coupeau "laniait des coups de pied au derri.re 4u petit,
ma-tin et soir •• _"2 De Mme LorillfJU%'

"El1e n' aimait pas lee insolentes,

ni les coquinas, n1 les d6vergond&es.")

" ••• tout homme aurait tremp' le

derri~re

de sa femme dans un baquet, en lul allongeant une paire de olaques

••• "4 " ••• U lui aurait plant' sea oisailles d.a.ns le ventre."5 " ••• ~. aJ.
vu oe eoumo1s de Boche ee trotter aux JUPes de Mme Gaudron."' "A.vee

que lea passante n'ava1ent

~aaa1s

~

w des n6na.isS· 1 ·Just. au moment ou

elle secouait un. couche d'eDfant qulelle ne reoonnaJ.ssait pas tant elle
'tsit p1sseuse ••••8 " ••• eette grande sale de Cl6mence en raoonta. une
plus raide.

ell. e' 'ta.1t areus'e, en prenont le matin un bou11lon pointu,

comme l.s Anglais."9
Brusquera.nt, 11 donna. un dernier coup, 1 t arri~retrain
de lao bete •• s6pa.ra et ee tint debout, le oroupion en
l' air. 0'6tait le bonnet d' htque. • •• Cependant, 1'01.
venalt de lweer 'oha.pper un not de Jus par le trou
'b4ant de son d.rri~reJ et Boobe rigola.1t. ")1oi, Je m' ...
bonne," JDW!'II'ILlra-'t-11, "pour qu'on me tasse comme ya. pip1
clans la bouohe ...1.
Les clames 6taient grosses.

Ile p'taient dans leur peau, lea
go1ntres' La bouohe ouverte, le menton barbouil16 de
graiase, ils ava.1ent des taoes pareill_ a. des derri~res, et
si rouges, qu'on auralt d:1t des derri~res de gens riches,
orevant de P1'OSp6r1te. 11
ea.o~_

". •• et qU~ind. un 11tre 6td:' vide, U taissit la blaaue de retourner le IOUlot et de le presser du ges1;e tamil1er aux temmes qui traient les Taohes.,,12

"c..

Pzooventawt ••• 't&iant toWl enrae's apris lee temmes. 11 leur en talla.1"

quand . e , 1ls en auraient ramass6 sur une pelle daM un tas d'Ord:u.res."l)

M.,

~bld.,

5Ib1d.,

'xb&cl.

9,bld.,

loIb1d., 246 & 247.

p. 142.

lxblg.., p. 154.

7Ib1d ., p. 161.

4xblcl.

8Ib1cl., p. 16).

11248 &I 249.

1224!h 1 3275 •
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11 lui mett&1t aoua le nes un petit livre imprim& A

m..

Bruxelles. hes AJDOlU'S !! llAzole&n
om' de gl:'avures.
On 7 ra.oonta.1t, entre a.utres anecdotes, comment l' empereu.r
avait sMutt 1& fille d'un cuisinier, ~ de treis,; aIlS J
et l'1mage rep1."&sentait Napole&n III, lee Jambes nues,
qant garde seulement le grand oordon de 1a L'8ion d' honneu.r,
poursuiva.nt une gamine qui se d'robait 1 sa. luxure. 1
De Lantiar. Lui, Henant sur la blonde et sur la brune,
a.veo une tranquillit' de paoha., at engraissait de sa roubla.rdise. Oe m&·U.n-ll di.g&ra.1t encore les Ooupeau quI il
mangeait deja lea Poisson. Ohl 9& ne le sinait suirel
une boutique &val6a, il entama1t une seconde boutique.
Entin, il n'1' & que les hommes de oette ee~oe qui aiant
de la ohanoe. 2
« •••

Augustine, qui bien sUr devait avolr

mans'

sea pieds, tant elle trouil..

lotait du goulet ... 3 "VoilA un troutignon que je conna.:is ... 4 De liana.
elle avai t demand.e

a son

.. •••

v1eux trois soua pour un petit b88oin, et que 1e

v1eux l' attend.a.it encore. Dans lea meil1eures oompagniea, on apelle 9& pisser

a l' anslais .....5

" ... ai 1_ Coup• • voulaient 1& ZSa.rd.er ma1ntenant, ils

n'&vaient plus qu'. lui oou<lre son affaire at

a 1a mettre

en O&8a, .. 6

Oette belle fille taln'ante, l moitl' DUe, tout. grass. d.e
vioe l' exasperait en ouvant a1nsi 1 t amour dont sa ohair
semblait 8Ontl'., aana poU"Jl)U .... se :revel1ler. Bane.
ouvra1t un oell, le ret• .rmait, 8' 'talait da.van;ta.ge.
Un ~our, Gervaise qui lui reproohait sa vie orflment
et lui d.emand.ait sl elle dormait dans laa pantaJ.ons rouges,
pour rentrer oass'. 1 oe point ••• 7
"... il serre trop les teases, il a. di)
se lure coller un oeil de verre quelque pa.rfi, pour surprendr& son mond•• lt8

La:ntier sobre el marido d.e Virginie.

It d'6t&1t oes jouze-ll, qu'elle ltavait dans le derriere.
0Ui, da:ns le derriere, son ooohon dthommel cla.ns 1. d..rr1~re,
lee LorUleux, lea Boohe et lee Poisson& d.a.ns le derriere,
le quartier qui 1& meprisa1tl Tout Paris l' antra1t, .t elle

1nld., p. 280.

~'b1d.,

p.

363.

lxbiq.., p. 417.

.51b1d., p. 433.

~b1d..,

p.

438•

7Ib1d., 440 & 441.

4z,!Jld., p. 427.

~bid., p.44S.

I
,I

"
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1'1' entol19a11 d'\U1e taie, aveo un gaste de sup" ind11't~
enca, heurwse at vangie pouriant de le fou.rrer ll.
". •• 1a oa.marade vena.i:' tout Justa de tile:r aveo Lantimiohe par UDe porte
de derriere, pour rIlene:r lea poUlea pi8sar. n2

A!liSAtAAcSa de

loa 21"1901»1os

EWes X. 8001&188 l tRl 10"a del 1natinto.

En este lib1.'O, 10 buano no reolba

nineUn

premio.

E1 ub1ante 7 la

he:ren01a predestinan a 1& ru1na & una pe:rson& 7 no hq esoape.
por 10 general, hq doe 1nstantes que puedo oltar.

Ad8llas de

nOerva1ae oomprenait Be.

tauta. oar entin, 81 ella n' &vai1 po:i.nt eu 1& 'bit1se de tant leur fourrer,
118 n'au:ra1ant pas pria de mauva1sea hab1tudea at aera1ant rest's gant1la.· 3
h 11 revena1t touJOura a des accuse.tions violentea cont1'8
Ie sort. ga Jl"ta1' pas ~UBte, son aco1dent, ga Jl'aura11
pas dA lui arr1vel:', a 1u:1 un bon ou"frie:r, pas tain4an1,
pas ssoulaJ."d. A d'autres peut-hH, 11 aura1' ooapr1a. 4

I

Coupeau potie. entende:r le. oal4a de au padH, porque su padre eatab" borraobG
"S'11 '1' a un bon D1eu, 11 a:rrange dr81ement lea ohoa..

• •• 11

Sa:r4a une

I,

Gourde rmcune contre 1a t:rava.11." S Zol& ua el raaoDaa1ento t01"014o para
deatru.il- 1& ide.. c1e 1a fe (que Coupeau mmoa tuw) 7 eate hoa1n.te ar:ru.1na. au
vida & oausa. de roape:rsa 1& pierna, ouando tiane
ra.

E1 ve:rano en que priJlero la!

I,,' I!s9!!!OY:

\Ula.

eapose. buena que 10 ....

at lIa.r1do sa romp1& 1a. 1.'Od1111l

.1uaand.o a 061sbol con algunos al:u,lIDlOs su;yoa. La rotura de una pierna
.1 tin del amdo.

DO

as

l'exUa que tener una

Coupeau terd& bastante que comer.

idea entaraa. baoia la 'fide. para que eso pud1e.ra. pasar.

Zola no da bastate

tondo &qui.
Ra_lellOa da Oe1"9'&1se, westra prota.son1sta de

lx-&cl.,

p. 449.

~b1d., p. 140.

_ . , p. 4'1.

'I-id.,

p. 141.

m&a 1mporianoia.. Zola

lIb!d., p. 180.

I,
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l10a cuenia 0&110 .. ella, lue. desi1"\qe, amala sua princ1p10s IlOralea .,. aoc1al., por la cl'\leldad de Lani1er l' los lArilleux, a1 aloohol l' el ateo'io
sobre su ma.r1do, por fin el haahre.
del 1na1;into, 7

DOS

S1n eaios princ1p1os, 'lue4a lao apolosla

'luec1amos oonuna besi1.. "180 bhe hllma1ne".

Pr1mel."O, sabe_a 06110 es aen'a1se al princ1p10 del 11bl."O.
de un padre borraoho que 'ienia la ooaiwa'b.1'8 de aol.tea.rla,

UD&

Ea p1"Oduotc

ma.dre que te-

Ida in1;eNa en 1;ollar, tallhie. que 'ira'baJaba moho, Q,uequer!a dar aua'io a
lao gen1;e.

Sal1& de eate amb1ente no eaaa4a OOn Lut1er, oomt\.l!..UlL~ 1& nue-

paris.

:n la. mal1;r8otcS.

"'11 IIta en'9\)7' oe m801;111 porter lIOn oh8,..
le at raea ohemtaea au Kon1;-de-P1&t' pour p&1'er e.1;1;. volture ...1 Coneoe a
va vida en

Coupe. . 7 1. oont'1da aua deseoa I

Pula, revenant sur l'1dH oaresaai'i "un 'bonheu.r parta11a
"Rein? n' eat-oe paa? sa va.u4ra1t b1en mieux. 1;ra,...
vaUler, manger du pain, a'YOu un trou .. 801, 'lner s .
entallt., lIOurlr cta.wJ soa l1t."
",:it ne pas I t " 'ba:t1;ue," aaoute. Coupeau. ga.1ement.
"Ka1sj e ne 'YOUS battra1a pas, fIlO1, sl vous 'fOulla., ma4a11le
aena.1aa. 11 n'7 e. pas da orainta, je ne 'bois jama1a, pu:1a
je vows a.1me 1;l."OPe Vo'¥ons, 0' ea1; pour oe BOir, nous nous
ohauttel."ODS lea pe1;ons.n2
Adem&. 'al maltra.'iamian1;o da Lan1;1er, ae1"V'a.1ae agwm1;& muoho 4.e
loa Lor11leux.

ae meno10nado 'bast_". de _to.

malo del amblenie, un ejemp10 m~v1110so.

Tambl6n he JIOairado 10

Lueso lao mala. Buerte de 180 oa!da

,,& e1 din81'O 'lue

de au raarido, e1 oam'b10 d. pe:rsonal1dad 'e Coupeau, que . .

quada, l' al amb1enie de 0101"_ 7 oalor de su t1&nd.a (7a. .eno1onada), 180
eldad. de los Lorl11euz-UDa tuerza inasoiabla.
d. tomar, 7 4.el toma.r de au aa.r1do.

01'U-

Por tin t.nemoa el ateeno

Jorraobo, 1e tioe a Clemence.

done, me. biehe, j'7 suis, je i'alltenc1a.·" aerva1ae.

"'D18

"'Qua voul ....voua? 11
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n' a pas S& :ra1aon, on ne pEnd pas ae ficher.

un houe saoul, 9a tuera.1t

~ra

••• ToUB Bave. oe que 0' eat,

.t atre, et CJa n. a'.n aouv1..ndn1t saul...

lIeni pas* ..l
CUando el aloohol qui.a loa prin01plos, que4a. 111. apolog!a d.el 1nBtlnta

0."ai88 no est' agi.ad.at no 1mporfia 10 que haga Coup.au,
lilt 11 s' approGhai. d. Clemenoe, lui aoutflaJ'lt dans 111. flB'U'8
pour qu' .11. 1. BantU. Pu1a, quancl 11 8llt 1. nee sur aea
'»a.ulea DUes, 11 a. mit
rioaner. 11 wula.1t

a.

voa.

11 n. ta1sa1t n.n de mal. Xl n. touohd.t pas, 11
regazda1t seulement. Eat-oe quIll n'&ta:1t »1- parmis de

regard.er les belles ohosea que 1. bon Dle a faite.' Ell.
avait tout d. . . . . de 8aoNa ailerons, Gett. des8al&_ de
Cl6menGa. Ell. pouvait
montr.r pour deux aoua •• laJ.a8ar .at.:L. , p • .nOIUl8 11. regreti.rut 80n arpn•• 2

B.

a.JTais.

oolli.... a porfiara. por 180 sra.lt1oaolon senaual..

••• 1& blanohj sseua., eabarraa8'. d. son grand. panter,
"outfait un 1*1, 180 JDal*Oh. r&1ent1., 18 corps 8oDaDdomle, reaonta.n. la N8 av•• 180 vaau. p$ooupa.lon d'u
4ealr 8.nsu~1'di dana sa lasBliude. Elle a.urait
'9010ntl.%'8
quelque oboB. d. bon. ... .11. aut tou.
dtun coup l'ld 8 d' aller wir GouJet a aa torp.3
Juaia ell. xi'aura1' U\l que le noll de Lantier, aiDal
~
Bon oraUle, lui qaus8rait une par.ill. clut,..
leur au creux d. 1·estoaa.o.4

a.

a nan, Bur une oha1se,
aau penser auast."t a Mn preBer aaant ••••11. 0r07&1t
ent8llCb'e 1. pas de LaDiler dem..re el18, ell. n'os&1i pas

Ell. l1e pouva1i »'4:wJ ne J:'4tl'oh1r

B. retoumar, treablaDt., at iIIlaainant a8ntir .8& aaill8 la
_alai,.. ~ la tallle. ... a'halt oe 'baS.8er qui l'4pou'YaD-

.u.

taltl .. l'avanoe. 11 la reD4a1t sourd., U l'emplissa1t
d'un bourdonnement, dana l~uel
ne 41sti~t p1ua
1. bruit d. 80n coeur battant
panda OOUJ?8.5

a

Qwmd. une temae 8ovai" pour ho... un saoulard, un aaligau4
qu1 nvalt 4ana la pourr1ture.
femme 'tal" bien
uouaable d. oh.roher d. 1a propre'" a111eurs. Ella allait

0."".

~, 172. 173_
3zbi4., p. 186.

~., 1$ • 170.
4:.bid•• p. 213.

'.Ibid., p_ 218.
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plus loin" elle la1ssa.1t entend.re· que Lutier 'ta1t son aa.ri.
wtant que Coupeau, peut-atre alae cla.va.nta&e. Est-ce qu'el1e
ne l t a.vait pas connu a. quaton8 ans? est-oe qu t el1e n'a.va1t
pas deu:c en:tants de lui? Ell bien' dans oes conditions,
tout se paJ."<1Qnna.1t, pel.'Sonne ne pouva1t lui Je'ter 1& pierre.
Elle se d1sait dans 1& loi de la nature.l.
POl"

tin Ge1'Taise se va en 1a altua.ol&n de tener que esoopr entre .1

ser prostituta.

ser ladrOn.

0

eya. nota.do.)

La. h1ja. de los Coupeau., Bana, "la sosca. .!!. oro que se inoublS en las

te1"lllentaoionea del 88teroo1ero parisi.nse T mq& pioadura todD 10 1nt101ona,
desorp.n1aa T mata", 2 naoe sin la poaibl1idad (segUn Zola.) de tener prinOip108 morales n1 soclal.ea. Su vtcla. ea regla.4a POl" el lnst1nto.
Bana :Ngnait sur oe tas de OZ'apauda. • •• Cette fichu.
cam:1ne parls.it SaM oeaae de jouer a 1a JIa1I1aJ1, 4AahablUa1t lea plus petlt. pour 1es rh.abl11ar, TOula.i.t visiter
lea _tres panout. lea tr1pota.1t, exerta1t un despotlsme
tantaaqu. de paa4.e pemonne qaDi d.u -doe. ••• alle
.' eJ'lV01a.1'fa ell.. 1. .ezoru.rter, oi ell. ob.1pait des Glous
et a.e 1a li.llaU1e, et reparta1t pour &11er s' abattre au
m11ieu des oopeaux du menu1aler, dea tas de oopeaux

&norm..

-t-

d.emare."

cla:na leaquels on 88 roula1t en montrant aon

"Boche d.1aa1t que lea en1'ants pou&aa1ant aur 180

mlsm

OOIllll$

des ohaIap1snona

sur le tum1er."4

iPaeudoolentlticiamo. <Lue4.aa. 11. nove1a. ..... .....t"".r 400t'''''''4'1*401 no se »retend. 41venir. .ino
......
"'Singular error, que 8811111a

&

un ex:periUDto 01en1U1co heobo _ un

labor&torio loa sUlJUeatos exper1Jlentos de una. DOYela en que todD se desa»-

~,
~azdo
3,zola,

p. 316.

.!A oueatMa.
.u.•....!tl., p. 178.

~.,

Bazan,

p.

179.

p.

144.
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rolla en la aen"e del autor •• _ &.1 .. ••• to40 e1 aparato olent!tioo de Zole
viene 'tlerra, al oonaiderar qu.e no prooede de las olenoies ae8U~, 0Ul'08

datos son tijoa , lnvar1ablea ..... a
Hq deaoripoiones olinloas (pero me pa.reoen

.as

burlantea que oient!.

t:t.oas) sobre el eteo1o del alcohol sob" el sist_a nemoso de f.oupeau.
Las inolUlO adelante en esta. 8eeoUn.
1.0 did&otioo en ZOla. .. de doa tipoa.

10 malo pr1R4ezro--1o Ud£otioo a.l rewa.

10 bueno T 10 mal.o. l'rato de

Dona Emilia

DOB

diee.

"1.0 activo

en Zola es el mal.,,3 Por e.,1eaplo, les Lorilleux tr80bajan tanto 1" 80n tan
8ovarientos que noa 11en& un disgusto, oaai, del t:r8obaJo.

L'en.tenoe a beau 'tft du:re, on 8'en tlre tou.,10UJ:'8,

lorf.{Q.u'on a de l f orCl.n et de l'&oonomie, t'-iIl 1_
LoriUeu qul allongea1ent leu.:rs te. . . "sullu...
aent, pU- c1a1.w des lDO:roeaux de papier Bales. 11&18,
oeuz..l~, vra.1Ilent, lIenalent une vie d'a:ra1pJes ma.1s:res,
.. 44&o4ter du tra.va11. 4
"Vol1a. oil llenaJ.ent l' aaov de 180 tripe. lea 11ohad_ et lea aueul.etons.'"
" ••• lth8obltud. use l'hoama,,*,4 oo.e au:tre ohoae•• '

ta prouvai" ot. oon4u1sa1t l'8IIOur de 180 t.r1&oua.e.

.andes,

"C""&1" trep r&usai,

AU rancart lea

g'OUJ.'I-

lea pa:N8Beuaes at les d.We:rsond.6.. t" 7 (Eata .. la opW&n de loa

Lol"111eux sob" Oe:t:"f'&1ae.
Oe:rva1ae. POl'

La 81mpat!a del autor, 1" 1a nu_tra, qued.a oon

_"0, .. una. leo010n de 10 rev&. de 10 que tUoe.)

~. Lanaon &a P. Yuttrau, ~.S!. Metorl,.!! 1.1 l,!;tulitvD trw_a

(Madrid.

Editorial Labor,

~ardo

A~6J; p.

Baz., ltA oues"iop.

3:i'bld. t p. 134.
4Z01a, .!I.*

'l!?!.t-,

s.

0&".,

p. 390.

p. 132.

615.
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1.0 Ud!otioo 00180 debe ser, a m1 pa.reoer, 01&1'0, oonsiste en varias

paries.

1a pob"• ., loa heapltales l' loa

a64!OO8, 81 xoeempluo 4.e obreZ'08

per m&quinas, la oostumb" de gu.f.U'd.ar en oasa un merto, la prudenola en 1a
juventud '7 la honestldad, el dea0\l1d.a.d.Q de los 'VieJo., loa electoe de aloohole

A veoee lola trata de imprimimoa oon 1& miae%'la de

tal punto que-en
tema de •

YO

de choC8J."D08-llOa b.a.oe resiat1rlo.

IIUB

Ea

pel'$onajee a
demas1a.d.o. 8u

imponanoia .. el .teo1;o de d __184o alcohol. (Habla de la

p0-

liti... pe:ro deapu6a d. la 'pooa trata.d.a.)
la&

pobralia.

Ad. . .

de 1& Ila1'Or part. del 11b:ro, doll ejemploll.

0Ui, .Ua en etaj;, la, CJ& _pupe lea 4'110ata, oatt. id'a,
ma1s IIi lea de11oa.ta n' avaiant nen tort ill' 4. t1'018
jOUl'G, l'1O\l8 'V'8rri.o. \Ul peu .fila boud.U'a1ent oontra leu.zo
vent", 1la a. . .ttr&1ent .. quatre pattee et JIlangeraiant
&UX ord.uJ.tee 00__ 1.. oaaaraa.... Ahl 1a orevaison d_
p&U"f'I'88, 1.. antralll.. videa qui orient la tatm, le bee01l1 des
olaquant dea denta e. a' _pitfzoant de ohoa..
iDondea, daM oa pa.nd. Paria 81 40~ .t 81 flaza't'SZlt&l

b8,_

"M.e on ne aut jamd.a au juste de quoi ell. 't&1t mona.
rite etalt quI ella
vie

.t

• •• 14&1. la ""-

en al1a.1t de II1afte, des crd.urea at d.. fa;"igu.es de ••

sit6e. ,,2
Loa hosp1tal.. 3' loa .&eliooa.

Ooupeau ch•• utl

~01_ ••• J

dant qu'on etalt all' cheroher
ell. aauveralt
eer l' a.rme

a.

80n holllDle,

gauche

aux

"Quat" hoIlmes t1nirent par transportel!

et 11 deneu.ra 11 pria d'una heure ... pen-

U1l

branoard

p. 450.

~,P.135.

... ,,3 " ... bien aar,

tand1a quta 1 t b.8pltal 188 a6deo1rJ8 ta1ad.ent p_

malad_ t:rop d'terio", h1atoi" de ne pas ae c1Dn-

ner l'emb8\ement de 188 gu.'ri~.n4

~.,

a l'h8pital

~bld..,

~

p. 501.
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... una .1011e oreva1son Jl,...dEtd.aala, une ocleur ae :t1tvre

A. auttoquar et une 1IWJ1que de poltrlna.1re A vous 1'a.1re

poumo_,

oraeber '9'Os
8aM oollpt.r que 1& salle ava.1,.
1ta.1r d'un petlt Ptre-Laobaiae, boNN de I1t8 tout
'b1anos, une v.ra.1e all'e ae tOllbelUL l

O"t&1t blen 8Ur Ie aMeoin en oh.e1', oar 11 &va1t des
rep.rd.a mlnces et parqants 00... des Tr111... Tous tea
aa:Nh.ande da mon aubita 'VOUS ont de oes regarda-l~.

m.

reemplaao de obreroa ;or Mqu1naaa

... douse heurea, oatta sac. a'owque en tabnqua.1t
du oenta1n.. de kl1ograames. • •• Un jour, blen ailr,
1& Ilaobine tuera.1t l' ou'9'r1er. d6.1& 1ew:e journ6..
't&1ent toaW.. de dousa banos l nwf f'hnCl'S. ••• U
41t avec un .ounre triat ••
"Selnl f& MUll 4'ptte jo11••ntl Kal. peu"-""
que plus tard lia .errl.ra au bonheur d. toua.")
... tarde en el 11bl"O Zola DOa ouenta que la madre de Ooujet_ el obrel"O que
ac&ba de hablar, 'U.ene que econom1aar pozrque se empeora el 8ueldo de OOuJet

deb140

&

la ma.qu1naria.

La oostwlbre de aua.:r4a.r en oa8a un mu.el1;o.
C' etait une t1'OP sraDde affllct10n pour une 1'am111e,
d. suder un oorps s1 10ngteaps. Le aouverne.ent

aura.1t blen 4il 1'a.1re une autre 101 lA.-d..sus. EnOOl:'8
toute una .olr4., toute una Il\l1t at tout. un. • ..ta'e,
nonl 9&
:t1Dil:'a.1t .1&11&1•• 4

n.

La prudenola en 1& .1UTentwl .,. 1& honeat1d.a4.

"Quanc1 on manqua.1,. de

sages •• en 'tant jeurl., on creva1.t 1& 1'a1m dana .a rte111.......'

Oerva1s.

"voula1t Tivre en hoD• • fe.e, parce que l'heDnlte"e eat 1& moltl& du
bonheur_'"

Bl deaou1d.a40 de loa viejo..
ve088

Zol& .. oribe de lIaIlan Coup.au .,. Bru.

A

deatl'Ul'e 1& coapaai6n para oon raaaan Coup.su, P$1'O 10 que .. onbe de

~.,

p. )8,.

~., 488 A 489.

~.,

p. 342.

5.l!!J4.,

p. 202.
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Comerusamos con maman Coupeau.

last1mo.o~

Bru es

"La mOe, msman Coupeau, une anciem1e gilet1m, ta1Ba1t des mh.agee,

~ oa.uee de see Teu:E qui

£I' en

lUle avait eu. sea soiz:a.nte-d.aux a:rtJ~

alla1ent.

11 s' &giseait de maman Cou.peau, qui avalt aloft soixant ....
s.pt ana. Lee 1'ewt de mama.n Coupeau 'ta1ent oompl~t_ent
peZ'dufl. Sea jamb. . non pl'tlS n' allaient pas d.u tout. Blle
vena1t de renonoer 1 eon dem1er menage par torce, et .....
J1a48.1t de orew:r d. t&1l1, e1 on ne 160 s.ooU1'a1t pas. Oe1\ooo
vaie. trouvait honteux qu'une temme de c.t 4ce, qant tro1.
entants, ttlt a.insl a.bandorm6. du 01el et de 1& tel.TO. 2

... quand on n' a.va.1t pas su me.... re un .ou de 08t', on fa1sant comme lea oa.ma.rades, on £I. sendt le v.ntre. D' all....
leura, maman Coupeau n'halt paa d'un ... 1 De plus travaUler, ell. 7 vo1'ait encore jOliment 0181r quand 11
8'ag1ua1t de plquer un bon morn_ au l'oni du pla.t, enfin,
o· 't&1.. une v1e1l1e rou'., elle rhait de se dor1oter.
Jlh•• '11 en avait au. 1_ lIO;rena, 11 aurait ON qJ. agir
en entretenant qu..lqu'" 4ana 1a. pareses.,)

&IUl'.,

au. _18 de dAoe.bre, ell. 'tait . . qu~ son
asthme la. 0011&1' aur 1. doa pour des deux at tro18 .ema1nea •
••• el1e deva.1t en avolr .oixant ....trei•• 1a Saint-Antoine •
••• gros•• et gras•••

Chaque

a

•

•

•

•

• • •

•

•

•

•

•

•

"Hon Dl_& que je su1s ma.lheureus.l ... En
otest en pr1son qu'11s .e teront lIOurirl"4

•

•

;,j;.••Ldson,

ou1,

"Bon, .1e act eoutf'r1ra1s pas autant che. 4es etrangers'
orolrai" que Je s . . mauvais. ... Entin, je lea .....
barrasse, 11s attendent que je orin. ... Je n' ai plu.s d.
fils, cotte coquin. de blanoh1s8eus. me l' a pris. El1e me
bat t rait , ell. It'a.ohIverait, III elle n'avait pas peu.r d. 1a
j\l8t10.... '
... On

TantM ell. 4ta.1t aveo lea una, tanth .11, 61&1t avec 1_
wires, enfin, ia devenait un vrai g4oh1s. 6
... oe1l hiV'81", autour d' .11e, on d1sait qu t .11. ne son1ra.1t
p1\18 de sa. ohambre que lea plecla en avant J .11 .11e ava.1i, &
1a "'rite, un fichu rll. quJ. IIOnnait Jolimen1l 1e sapiD. gross.
et grass. pouri&ni, aveo un oe11 d6j1 mort et la molt11 de 1.
flgure tordue. ... qua.nd on a fait son temps, on n' a nen ).
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regretter. • •• 11 l' ava.1t b18ft des oboa. dans cet oei1-11,
des repets du bel !ge, d. ir1etesses l YOU les siens ai
press6s de .e d'ba.1Tasser 4' elle, des 001a1"Gll contre cette
Yic1euae de HUla Q.ui De ae caDa1t plus'lla DU1i, pour aller
aueiter en ohem1ae par la porie vit.r6e.
lb......

"un ancien ouv.r1er p.:1-l1i", un vie1l1ard de .o1xani ....d1x ana,

••• 11 oreva1t de ta1a e" de froid ...

il avalt

pe:rd.u

a. trois tila en

OrilHa, il nvut au patit bonheur, d.puis deux ana Q.u'i1 ne pouva1t plus
t.nir un pino.au.
taoe rid'e oo.e

• _. La

~re

un. Vieille

:am, le corps vvG.t&, la barbe blanche, la

po... •••

arm'_ de travail sur des 'chelles, le

Peu"t-lin 6voqua1t-il ses oinqua,nte
demi.... i~ol. pass'

a

pe1nd:£oe des por-

tea at 1 blanoh1r des platon4s a.ux quatre colns da Pa.r1s. 2
"On ae 't'8Ut ,lus de mol nulle part pour tra'f"a111er,"
"Ia su1s trop neux. Quand j' ent" d.a.ns UJ'l

~t-U.

at eller, les .1eun- 1"'18'01ent at .e demandant si o' est mol
Q.ui a.1 vern1 lea bott ea d' HaDri. IV. Lt arm'a demil", j' al
enocn ~ tnllta aoWl par jour l. pelncbe un pont, 11
ta111a.1t restar fIUl' le doa, aveo Ie. r1v1~re qui coula1t en
bas_ la touas. d.pu1s oe temps. A~ourdth\d, o. eat tini,
on a'a m1s la pon. de pariout."
11 rega.rda. aes pauvrea maiDS ra1d.1es et &.jouta.
"9& ae ooapnDd, pu1aQ.ua .1. na auts bon rlen. Ila
ont ra.1son, je tel'aia oomme eux. VOT_'V'DU8, 1. aalheu.r,
0' est que ja ne sois pas lIOn_ 0U1, 0' est Jl& taute. On
4o1t a. couGher .t orever, quand. on Ae peut plus trava11ler."
ttVraiUAt," tit LoreiUeux, "ja Ae OOIlP.ren4a pas
coaeAt la jOu'V'UIl_en" ne nent pas au .aoours des lnTalldes
du travail. la Uaa1a 9" l'autre jour daDs UD journal."
Kai. Po18aon omt devoir d':tendre le gouve.rnement_
"Lea ouvrl.ra ne sont pas des soldats," "olar.-t-il.
"Lea Invalldes aont pour lea aoldata _ 11 ne :taut pas
demander des ohosea impose1bl..... )

a.

a.

~ ...

dans un

t~u

sana air, sous un peli" eeoal.ier qui aonta1t
~Uoha1l 1. p~ft Bzu. tt4
lx'bld., p. 334.

~.,

216 A 211.

lxbi4.. t P. 253.

~

la toitu.re,

\w.,

351.
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11 .'7 ret1ra1t oo.e une IIarDlOtte, S'7 .eiiaii en boule,
pour &'1'01r _1_ froid, 11 resiaii des .jol.U'n&e. sans bouger,
sur un '&as de :{lulle. La' tda ne le ta.1sa1i _ . plua
aori1rl; oar o· 6i&1t bien inuiile d' aller gaper d.ehors de
ltapp£it,., lorsque personna ne 11 avd.t 1nv11;4 en ri.lle. • ••
~usqu'l 1& mort; qui Itoubl1aiit
••• oe pauvre vieux, qu'on
lws&1t orever, paree qu'tl ne pouvd.t plus tenir WI outU,
't81,. oomma un chien ... , una bOte hors de aerv1oe, dont
les 4Q.u.a.l-riaa81U'fl ne voulaient mlae pas &Ch.t.l' 1& p.au n1 la
gzta.1as •• l
Ahl 111011 D1eu.' Ils en 'taient 11, le pm BN mendia.nt,
.... Coupeau taiaant le tX'Oi'i;oirl lla demeu.ra1ent Wanta
en taoe l'un d. l'autre. A. oett. heu.re, 11s pouvaient ae
donner la main. Toute 1& soiN., le dei1 ouvr1er a:va11;
1."84', n' oaant aborder 1e monds, 8t 1a premia" pe:rsonne
qu'll a:nttait, &t&1t un8 Del.lri-de-ta1m comme lul, se1sneurl n·6td.t-ot pas ue pS.:1;1&1 avoir travaill' oinquanie
_ , et men.d1era Z
Loa eteotG8 de 4. . .1&40 alcohol,
B1~

Hq geueral1a..o1ones, OouJei,

ara., Oe"&18e, Coupeau.
e.pendant, aenate. apeJllu:' q1J&tre ou oinq te._ qui
_niaient 1& pxod.e 00._ elle,
la porie du JUt"N
a1D&ueur, encore des m~.. , bien
des 'pousu
au.etiant 1a paie, pour l·...,. . .r 4e a'envolel' chez 1e
lIaJ10hancl de

a.

au,

Tin."'

1e a1en, 'bon auJet' n. WYant pas, ell. 6t&1t C'e~

..... aveo un ko.e

00l1li_

'lain. d.e ta.1re

atta1res ei de ne pas "re

a88

.aag4.·. 4

Le Tin, el1e 1e pardonna1i, pa.roe que 1e Tin nourrit
1'ouvr1er, lee alooola, au oontra1.re, 'taient d_
aaleto, des poigollB quJ. Ital_t A l'ouvr1er 1e p(lt
du pain. Aht 1. aouvemement aurait bien d.ii emptoller
1a tabrioation de
ooohoaneri..s"

0..

Un hoae qui se saoule a'1Ul bout de l'au.n'e ll'aut"
n'a plus le. t"e .. i lul, e. 11 l' a des filaria, tra. ja.lou ~ vingt ans, que 1& boluea rend. iNa ooulallta to
t1'8llte aur 1e OAapit" de 1& tid611t' oo~uB8le."

~.,

p. 373.

~t

P* 474.

'Ibid. II

p. 220.

'Ibid...

p. 362.

~., p.l29.
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Ell. trouva B1b1-1a-Grillacl. Jol1mcmt ravaP, plus ma1sre
qu'un oen, de clous. t.s:88-Bottea ava1i un n•• qui fl. ....
riaaai', un vrai dalhia bleu; de Bourgope. lla eiaiell'
'Na aalea 'oua lea quatN, avec leurs ordurea de barbea
raid.. et p1aaeuaea COJlUlle dee 'bala1S a. ]I)Ot de obambre,
'talant des gu.en111es d. 'bltWUNJ, al10D68a.nt 4ea }att.
noires aux ongl.ea en deu11.

"La aaoul.r1. aoutfla1t d.hora un beaoln d. a' aasomm.r, quelque choa. d.
farouoh.., qui donna1t aux passanis plus rares des riaages pAles .t convul8 ..

,,,2

"Doob.e aTalt oonnu un lHDU1aler qu1 a-6'ai' JI1s iout nu d.aa.s la rua

Sa:lnt-M&n1n, at; qui 'talt lIOn en 4a:nsant la polka, oelu1-1l buva.1t de
l' abs1nthe, ,,3
El tondo da Qou,jet.

"1. »,re GouJ.t, un

~our

d'j:9':naa. tu.rl...., ...

ava:l, ...so_ un oararad. & coups d. barre de t.r, puis a"tait; &tranal'
dans

S&

prison, avec son mouobo1r_,,4 "Bien sar, ca 1'1"i&1t pas d. l'eau-

de-rie que la Queul.e-d.tOr avaJ.i dans lea veines, c'eiali 4u 8ang,
pur, qu1 baiia1t pu1ss....11i

~usqu.

aa

sang

daDs son JIa:t't.au, .t; qui HSlait; la

b.sosne....5
Blja::d mai' a au .apoaa, 1ueao a au h1ja.

"Cteat le pm B1~ard qui tlanque un. roul'e 1 aa t . . ., •••
a ta:li pimp.r l'88oal1.r

a. coups

hani, dans leur chambre.

T.n.., entendea-wua lea oris?"'

de

poinB, at; ma1nianant

11 l'aaaom.

P.raonn. n'oa&1i se r1aquer dans la ohambre, pa.ro.

q,u'on ooJmajssa:li B1Je.:rd, un. ~. 'bNie quand U 'tatt

a soul. 11 1'1. deaaoGla1t. ~amaia, 4' a1lleu.ra.

La ohaIIbre ••• rid'e par 1 t 1vzoBDer1e de l' bo• •,
qui enleva:lt lea U8tll8 du lit iOUl' lea bo1re. ... Mm.
Bl~ ard,
jupea encore
par l' eau d.u lawir
et 0011'_ 1 au oui.... , 1- oh.• .....ux arraoh6a, .a1pant.,

1..

,reap'_

1.b1d., p. 393.

2I'bld., p. 473.

?:b1d., p. 487.

~.,

.5.b&d., p. 194.

~.,

p. 12).

p. 220.

11 lui

a-
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r&1&1t d'u soutfie :ton, aveo des ohl

prolongM, l

ohl

1a-

ohaqu. coup de talon de Bi~ard. 11 l'a.vai:t d t abord
ttu. de sea deux P01n8&, ma.1ntenU).t, U la p141iina:l.t.

Alora, prise dtune triatesse atroce, lea lames aux 78UXt
elle raoonta l' agol11e de be Bi~ard, sa laveuae, morie 1.
Blatin, apHe d'6pouvanta'bl.es tiouleun.
"qa vena.11i d'un coup de pied. que lui ava.11i a.llong4
Bi~a.rc1," d.1sa11i-e1le dtune vo1z douce .1i 1D01101ione. ItLe
ven1iH a
Sans cloute, U lui ava.1t
que1que
oAoS.
l'ut'ri-.r. )lon 1)1_1 en trots ~01U'S, ell. &
tort1116.. Ah& il"l a, aux sal.rea, du £N41D8 qui
n'en ont pas 1iant tut. Ka1a la ~\lP-t1'38 aura.1t trop de
'beaogn., . i elle .' ocoupa11i des 1". .86 orev6. par leurs
marls. Un coup de pied de pl'WI ou de moina, n' e.1-oe pM?
J& M coapte pas, qU8I1d on en H~lt 1ious 188 ~ou.re. D' a.utant plus que la pauvre t~ voUla1t sau'ft1' son boDe de
l' 'ohafaud et ex,pliqua1t qu'elle ."t&1t abtm' le ventre
en tomban'll sur un baquet. Elle a lmr16 'IIou1ie 1& mdt
avant de passer.

ft'

e

entl'.

a.

•

•

•

OM.'

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

"Il n'., a ~_ quina. ~ours," contiDua ael"ft.1••,
nelle avait .evr6 son der.n1e1', le petit Jules, et c'eat
encore un. ohaDoe, OU' l'1ntant ne p&ti.l'& pas. N·taporte, voUl cetts gamins de Lalle ohaJ.'osM de deux mio"hea. lIlle n' a pas huit aDS, ma1. eUe est ••neuee e1
.l'aisonnable 0 0 _ une wa.1e mare. AYeO fa, son pare la
l'Oue de coupe. Ah bien' on renoontre dee at.res qui aont
n. pour souttri..l'."!
Aoabamos de tener un e~eJlplo de la t'oniO& de Zola-deaasiadD. T tambi£n
el a.1re de que tenemos que aoeptarlo--por 10 menos .. 1& aotitUd de Oel"vaise.

Ella. l' lime Bi~ard "I Lali. son nC1iimu del ambi.te, del ha4o.

De Lalis.

SaDs 1':l.en d1.re, d' .11. . . . ., elle 1ieDa1t la place de la
IIlOne, oela. a.u point que 8a bite d.e paN. pour ooaplhu
8&118 cloute 1& I'G8semblanoe, aasommd.t a.u;jourd'hu1 1& IDle
00l1li8 11 ava1t uso_' la aaaan autrefois.
... D'UJle
olaque, U lui oouTJ'a.1t 1& f1cu,re _tim, at 1& cd:.1aiI'
aTa1t _GOre tant 4e 4'11_'••e, que lea o1nq do:l.&ta
resta.1ent
pen4ant deus ~0U%'8. f t . elle .e retena.1t de orier, at1n de ne Pall .wlutlonne.r la aaJ.son.
ga rentr&11i dans sa t&ohe de toue lee joura d"t%'$ 'battue.)

ma.l"q\l_
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Ell. 1. d'fenda1t, assuratt quIll n'a.uratt pas 'ttS .&ohant,
.tl1 n'.,va1t pas bu. 11 't81t fou, 11 De sava1t plUflJ. • ••
IAJ ser1"UZ"1er•••• avan1;d.e sonlr, lui ficelatt lea .lambes
et le ventre avec de 10. grosse corde, SAllS qu'on ~ savou
poUl"qUOl J une toquade de ceneau. cl'rans& par la bo1sson •••
Co... el1e ava1t les ma.1na 11bztes, elle trioota1t en attenclant d'4trtt d'llme, at1n d. ne pas perdre oomp1~t ..ent
eon teapa.l
11 ne •• souleva aeuleaent Pall, vautrl aur 1e dos, la
t8te enton06. clans l'or.ll1er, fa1aant claquer le arand
fouet par la chaabre, avec un vaoam. de postll1on qui lanoe
ses chevaux. .Pu1a abattant 1e bras, 11 o1nela Lall. au
mil leu du corps, ltenroula, la d&l"Oula oo.e un. toupl ••
Elle toaba, voulut se sauver ~ qua:tre pattea, aa1s 11 la
cll'l81a. de DOuveau et 1s. remit debout.

• •

• • • • • • • • • • • • •

Une lIse" lowae lui venait awt lm.s, ses 78UX 3aunea
sorialent de 18W.'S trous nolre. a

... quand elle lui ponalt des restants de viande en oaohette, elle sentaJ.t son coeur se tendre, en la Nsa:Na.nt
avaler avec de srosses lames s11enc1euses, par ,pet1ts
IIlOroeaux, pazoe que SQD goaler "trecl De laJ.asaJ.t pl_
passer 10. DOurrtture. j
LaUe ne se plaJ.sna.1t plus. lUle souleva lent.ent ses
paup1area blanches, et wulut aour1re d.e sea 1m. quI.
tr1llson oonYUlsalt.

• • • • • • • • • • • • • • •

aervaise, oubliant sa propn 86ODie, 3011J'l1t les md.Ds et
toaba a. pnoux p.da d'elle. »epu1a un DlC1s, e1le 1& '9'0781t
se tenir aux JII.UW pour ma:rch.er, pl1'e en d.eux par t.IlI.e tOlD
qui solUla1t 30liraen'll le a&pin. La petite ne pouvait ....
plus 'IIousaer. ille aut un hoquet, des f11ets de sang ooulannt aux ooins de Sa bouob.e.4
Brutal.ent, le pbe BjJu4 pousaa 1& porie. n &va1t aon
coup de bouteille 00_ 11'0rc11DaJ.re, 1.. TWX tlaabanta
de la tol1e fUr1eua. du vitriol. Quancl 11 ape~t I.al.l.
couGh'., 11 tapa sur sea
aftO un rioanement, 11
clAorooha 1e grand fouet, en gl"Ognant.
ItA.b.,
DOra d. D1eu, 0' est trop tori,
nous &110_

ouia...

'lw,.,

318 c\ 319.

~.,

p. )82.

~.,)80 " 381.

~,455 " 456.
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a.

ri"' Lee Taches se lIeitent 1& paille en plein JI1d1,
maJ.nienanti Est-oe que tu t. moques des pa.ro1selens,
eaoH telgnante? AllOM, houpl decanillo_'"

•

• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

Alom, el1e dlt doucement.
IItJe ne pu18 pas, oompZ'8Dd8-tu? Je va.1s mourlr."

•

•

Le aoutfle de 1a IIOri, qui passa.it dans 1& oluua'bre, le deaaoulait. 11 pro.ena un recaJ."4 autour de lui, de lt a.1r d.'un
ho... t1n d'un lons 80_11, v1 t le .,~ en ord.re, lea
deu.z enf'an'!;s d.ebarbouU16s, en tra1n 4e .1ouar .. de rin.
D U tomba aur un. oha1se, balbutlant.
"lotre petlte dH, DOtre petite .are." ...
Elle lui. domla 4e sa 'fOb: movante des c14taUs sur 1& latOn
4. les aJ'J'aJ!.8U', de lea tentr p1'Opres. Lui, abJN.tl, Z'Bpria
par lea
de 1'1T.HIIae. roulalt 1& tfte en 1a ngardant
pasaQ' de sea 7etlZ zron4... qa Nmu.d' en lui ioutes aoriea
4. chases J aa1a U n.
;plus rlen., .t ava1t 1&

twt_

'l'Oll"I'8.1"

oowmne 1J'OP brOl4. ;pour pleu.rer.

•

•

• •

•

•

•

•

•

lilt, a'11 pe3:4a1t oe "Nsor, e t etal" bien la taut. de aa
'Ofte te1'Oe8 d.
A»Na ..'VOir tu' 1& lIa.1IaD d.'lm ooup
4a pied, _1-08 qU'11 ne vena1t pas de lla&s&orer ls. t111e,1

pare.

En la p~na 4.58 tenemos

una. desoripc16n bNtal de las aa.roaa so'bre el

ouerpo _e.rilo d.e Lalle, perc el lector '3& esta deaenal'bl1lza40.
Tarabl'n ae1."'la1Be ooa1enza a tomar. Eato iiene

811

eteoto sobre Banal

••• quand un pan a. aaoule comme le a1en ae saoula1t, ee n' est
pas un ~N, o' eat une aale 'bate dont on "il1)ud.n.1t ble ttre
d4'ba:naas'. lilt, ma1ntenant, sa ure d'scri.naola1t 1 son tour
dana son &alil'. Ell. buYa1t, elle aussi. 2Naturellement, loJ'8qu'on a. 44o&tlt a ee pOi.nt, tout l'orsueil
de 1& teae a'en va. aeJ.:Ta.18e aYa1t a1s aoua elle ... aDe181lDea l:1en's, aea ooqueiteries, .ee beeo1na de .entwnia,
de convenanoee at 4·'pzd.s. Oa pouva1t lui allonpr des coups
de soul~er pa:.rrt;out, devant a' derrl~M, ell. ne lea aentalt
pea ••• l

aena1ae .e da cuenta. de que au aala vtcla viene del aleob.ol.

~., 4;;6" 457.
~., p. 423.

~.,

p. 420.

"... elle cont_plaii 1a Ilachine
naii de lA .....1 "Mon Dleul

a. aaouler,

en seniant que 80n ma.lheur va-

ne pBS avolr une 110hetie de pain, D1 una

80utie de 'rin d.a:ns 1e oorps, et 'ire prise pour une :te.e a&oute'

C' 4tait

88, :tauie, pourquo1 ae aaou1aii-elle?..2
Blle ae aouvenait de aon 1U&1., anolerm._ent. tra:railler
tranquille, manger to\lJotU"S 4u pab, avolr un 1;rou un peu
propre pour dorm1r, blen &levar aes en:taata t ne P88 fire
'battue, _urlI' d.arIa 80n 11i. Non, Trait 0'6"&11; oom1que,
00. ._ iout fa a_ "&1.1.8&1tl Inle ne tl"avall1a1i plluJ, ell_
ne lIlallSea1i plus, el1e clol'lllaii sur l'ord:aute, sa tl11e ooura.1i le auJ,lledou, son ma.ri. lui f'lanquait 4.. tatouill.. J
11 ne lui reata.1t qu'l. orever sur 1e pa.ft, et oe aera.1t
tout cle auite, al elle trouvait le oourase 4e Sa f'lanquer
par la :tenet", en renil'aDt che. elle. ••• Et oe q;u.l
re40ubla1t aon mauveJ.s are, 0' 't a1t cle aa l"appelel" ...
bel 88polr a.a ae reiirer .. la oa.JD»&BD8, apNa v1nst au
4a repassap. Ell. blen, elle 7 allait, 1 1& camp...e •
.lUle voula1t aon ooln de V'fU.'duN au P ftooJ..aoAa.1a.;.J

El .64100 bbl.a con aenaia., av.tJIAndole. "'VO'WI

_.,.s,

Prene.

garde, W1''' ol "'e la bolaaon. Un ~our ou l' autN, VOWI mourre. aiu1.'''~
La leoo1on

m&s iaporiante ooatra. la embr:lae;ue. es la d. Ooupeau.

Lea lendema.ias de culotte, Ie alnsueur avalt mal

aux oheoeux, un aal

awl: oheT8UX terrible qui la tendt
tout la jour lea cr1na dJtria_, le bee empaei6, 1a IlaZ'aoulette eaf'l6e et de 1;ravezs. ... I.e aaiin, 11 ae
plaipalt "&volr dea auJ.bol1.s de ooton, 11 .-appela1t
irop
de peuleionnar 00.. 9& ... Auas1, on reaoontratt un t88 de aouapea, qui ne voula.1ent pas vou
l&ohe le oouc1e J on gobelo1;1;a1i malp4 .01, on .e tJ."Ou..
valt daDS toute. sortes de f;;urb1s, on finlasa.1i paz'
ae lwaer p1aoer, et raide'

btt_

El Ua de oont1mao1&n de J'a:na.
4. Coup._ 88e dia.

Los probl..... d. Ooupeau por 10 genft'al.

C'eat que, clans le
c1e l'AasollllOlr

~•• p.47°.
4:rb&de, p. 490.

Ya Ae o1iado 10 teo del oomentario

OOIIIBa~a1t

m4naee

des Coupe au, le vltrlol
1 talN auss1 aon ravage. La.

2

ll!IA-, p. 475.

5Ibid., p. 114.

~biA., p. 480.
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blaneh1aaeuae Wl'a.1t a.rr1ftJ.". l'heure oU son he... pND4aJ:t; un fouet oomme B:1.1 ard, pour lieDer 1& danae. Et le
mal.h8U'l' Q.u1 1& lIlenaga.1t, 180 ren4a1t naturel1.ent p1ua
8e.:1b1e encore au JDall&.eur 4. 1a pet:1te. 0Ui, Coupeau
tUa.1t un JDaUvais ooton. L'lleure &ta1t »aaa6e O'l la
orlc lui. doJma.1t des ooulew:a. Xl U lfOUTd.t plus
t&,P8r aur le torae, et criner, en cUsant que 1. e&o14
chien lt enpa.1ssa1t, oar 8& Yi1aine paisee .1aune d.ee
prem1~ne azmHa ava1t fondu, at :11 toumat t au. s600t,
U aa p10JDba1t, &vec des tODa verts d..e aaoollaW. pouri.8sant c1ana une 1Ila.l"e. L'app4t1t, lui &'Q88:1, &talt ratJ6.
Peu A peu., Un' avait p1ua au. cle gob pour 1a pain, 11
en &tait .4ae 8orri:,' ~ oraoh.el." sur 1. tricot. OIl ....
Nt pu lui. eenir 1& r8otatou.Ule' 1& ra1euz &ooo-.o46a,
eon ..tomae se 'ba:J:ora1t, S98 dents mo11es retuaa1ent a.a
a40har. Pour se souten1r" 11 lu:1 tal1a.lt sa chopine
4' e....,de-'f'1e par jour, o'tta:1t sa rat10n, son ma.n.aer at
eon bo1re, 180 seula nountUl"e
t 11 dtflrit.
La ma.t1n,
4. 9.11' 11 aau.tatt 4u 11t, 11 reata111 un sroe qua.r$ d' b.eure
p116 en deu:&, 1Ioussant .t olaqwmt a.. os, se tenaat 1&
tet. et 1aobalJ't d. la p1tuite. que1qu. ohose d' ..er oomme
ob1oot1n qui lui ftIIOnait 180 sorp. ga De raanqualt ja.ma.lS,
on pouva1t app$O l1Ja.o.... • l' aT_oa. 11 ne "touai.11
d t aplomb sur aea »att_ quI apria son p:rem1el." ftnoe a.oonsolat10n. un vrat reake dont le feu lui oautlr1aa.1t
1_~1'~.1
.

8.

,U

~to

s1gu.e 7 slSUe. Jro pueclo oitarlo 1;odo.
••• un 4'm4na.gement oollplet, des i46_ 4e s. oaaser 1.
t'te oon1lre le IIIUZ', 488 Wr1ements qui. eaplohalent lea
autres malad_ 4_ c101'lllU. g. venut 4e 1a boisson, paa.1ssalt-:11. La bo1aaoa, qui oouva1t clar.JI son 001".P8, aTa.:1t
pzotitl1 pour lui attaquer et lui tozd.re lea nerts, de 1tj.n...
staat 0'0. 1. flmd.on a.e po1tr1ne 1_ tena.1t .a:DII foJ'OGa .U
1. dos. La blaacb1s..... rentn bouleve_'e. Z

s.

"All' ~" 41'*-11 en
_1agu.at.t.1; lui.-..... .. j f a1
1'&
I lmagS.ne-tol,.1. V01W 4_ rats, .1oova1a • quatre pattee pour leur aettre un pa.1n 4. sel
S0U8 1& queu.. Et tol, "u II' appe1a1s, des hommes voUla1ent
t' 7 ta1re »..8er. Bnfin, toutes sories de Wt1s., c1e8
revenants en ple1Jl ~0\l1"."3

.1ol111ent

11s me 'h.-ouet la~lure' 011.' 1.. sales
111. . bon' .erre "- .;Iupesl a6t'1...to1 4u saloplaw1,
4eriare to1& s a.or6 tonnerre, 1. '9'oUl aulbut&e, " oes
".10m 4_ D1eu'

b"_,

148
mufes qui rigo1entl

TaB de mutesl t88 de tri.:pouill..t
tas de brigandsJ"
11 lanpit des claques dana 1e vide, tl1"&1t sa OOUTeI'tural. la roula1t en ta.pon oontH sa po1t1"ine, 00",POU.1" la
proteger cont" lea violenoes des he_ _ barbua qul l1 voy&1t.
Alo., un galdien;tant &OC01U'U, Oern.1ae se retira, tout.
glaoM par oett. sollne. l

.uON,

1_ e:travaganoea de Sainte-Arme reooJllllez:tga1ent •
• 't1ant, lnqule", tou.rraent' d'uae :t1ltv.re ardente, 11 .e
:roUlait dans 468 na- tolles, cl&ohba.1t S88 blouses, mol'da.1t 1. meubles, 4e aa dobo1re ooDWla4e, au 'bien 11
to.bait It. un panG. atlencUissement, l'1obant dee plaiates 4e
rule, 2sa;nglotant et s. lament_' de ntt.t" a1aI pu' pel'.onn••

Ahl lIOa ])leul quelle vue' Elle reste. saisle. La
oellule 't&1t ma."elusle du
ea bas J par terre, 11 '¥
avatt deux ;pa1Uassoas, l'un sur l'autre, et, da.ns un
oolllt a'allongeaient un matelas et un irave-lllt pas davant.... J,lt,.4edua, Ooupeau dall8&1t et SUeula1t. l1a
Yra1 olUenllt de la CourUlle, aveo sa blouse en l_beaux
at ... m_bres qui 'O&1t&1ant 1 t a1.J:oJ IIa18 un ohienl1t paa
dJ:6le, ohl noll, un ohleal1t don. 1. ohalm:f; ett~a.nt WWI
ta1a&1t drea.e~ tout le ~U cb.l corps. 11 't&.1t Uau1.&
ea 'UA-qul-~r. en noma qual cavall.1" seull 11
butut oont" la teu't", s'en 1"9to11Z'll&1t It. reoulona, lea
'b1'a8 llU'q,uarl1J la mesure, .eoouant lea
00• • s-U
avalt voulu .e lea oas.e~ et lea envoy.,.. \. 1& tiaure 4u
aome. On renoontre du tarceurs c1a.IUI 1_ bastri.nsa-,
qui Wtent pa, .eulemeJlt, lla ItjJd:tent mal, 11 taut _11sauter oe riBodon d_ suularda, sl l'oa veut ~Z' quel
ohio ,.. pren4, q'WU'ld .'.... ex'cut' pour de bon. La chanaoa
& son oaohet &WIsl, une encuela4. oontl•• de oan&val t l..IDe
'bouGhe paa4e ouvene 1-.obut pendant d.. h81.\1"98 1 ........
DOtea de trombone eJU'IOuC. .'Cot:p'<1CU, lui, ava.1t 1. 01"1
Atun. bttte dent OD a 'ens' la pl'tte. fi, en avaat
l l e:nheatre, balallOQ '9011 dam. .,,,,

hall..

aai.,

StauB desonpolonu oul inteniDa'blea 4e las aoolonea ,. &:rite. de
Coupeau.

III una lecoi&n tue"e. 1'0 s, por qu' Zola •• lRlrla de CoUpeaU

ouando d_oribe

SWI

prob1emaa-poslbl..eate para. deshulI&llisarlo _ .

La 4lt1Jaa traa. de 1& .eoci&n oltacla ar1"1'ba . . . . burlanie que ooapaslvo.

Es d1tio11 ma,ntener 1& d1v1s:l6n ng1da de mi.s faoetas.

en un

e~_pl0

Tow son

Muohaa veoes

o1iado ex1aten aa.n1testa.oionee de va.rias de las dies faoeias.

p~es

de un 8010 cuerpo '1 8e ooneoian.

Pl"Oteat
aeoo1'damos qU8 la Pa.ll'd.o Bu4n· ;protest& contra. 81 " .. tilo oorrectc,
t8rao 8 intaoh&blett1 • & 1s. vea oon\:'d~do "01.8ri& tlo~ec1ad ., p8nllOa.. 4eaa-

•
11Jio".
Sa1nB de Robles oomenta que "el natural1smo, oomo a1 romant1c1smo,
e. una protesta violenta. contra. lall reglas, los precepto8 7 las 1mpoal01onea
de 1& trad101&n o1b1o& ..."2 Y& oit' a. Ze1a. sobre el JIl1aDlo asunto.
Sains de Robles lRlastra. que 108 movim1entos litera.rio8 tienen en
It

au preooupa.oi6n con la. Na.turale....

eo-

La. illerencl& ea 4. aotltu.d.

Han 1m1tado & 1& Na.turaleaa, 1& han oop1ado, 10 m1IImo
el olas1018mo que al neoolas101smo, al natural1s1'lO que
el idealiSlIlO. 31 pr1me1'O inten1a~ maJol'a.l"la., al segun40
1& repl"Odujc oon una. 1mpaalble tide11da4t tan aauda. a.
10 m48 como a. 10 menos I el idealamo tomO d.e ella. alsunOlI de sus elementos para., oombin!ndolos en torno a. una.
idea, aloanzaz alSO tue~a. de la Naturaleaal al na.turaJ.18110 oop16 10 extemo, p8X'9 tamb1&n tntente> llega.r a la
almendril1a de 10 natural.]
"lU ~a.tural1amcj eapaDol. sa auohb
oho ...

natural, JIIlcho

lsa1ms

merlOS

SaDO, IllUcho

menos pesimiata,

despreooupadl,) de las reaoo1ones del alJIla.."4

de Robles, Q'brl! ooflPl,tNb p. 46.

~e4er100 Carlos Sa1na de Robl_,
P-ew.._ar, 1~;7). p_ 2)8.
31'014., p. 237.

4niC\.,

ds

p. 243.

Loe

IIOvimientos l1jera.;;.vs (Jla.dr1d.

1;0
Perieneoen a o'tra. taoeta la. lI8I1era. d..

4oDe.

Em111& de hablar como au-

tOlla 'I' 1a de Zola de 1m1tar el habla 7 los p.DBamientoa de aus personajes
tra.tanc1o d. no ute%"VeJliz.
del ut ••

'Imi:taoUn de 1& NatUl'alesa oomo _ . . . _- a

Zola. dioe que .D2. iSt80 180 llaturaleaa. 1.0 e%:pl1ca as!, tra.d.ucid.o por
Belle M. Sherman.
... "uper1mental.1a't" 1& Paut Who emplo18 the a1aple aJ1d
complex proo_a of investigation to "Ia.':q or
tor
an e4 of ao_ldal, the natural pkenoaena., ad to malte
tllea a.ppear under eirOWDStanoea apd oond1tlons in wh10h

-c11fJ',

thGJ' ue not »resented bl' nature.1

Sea 10 que ae., la lIaIleft de 1mitaJt la Natural••8o ." e1 _cribb loa
11l>z!oa eatwUa40s en est. teais _ lnte:naante. Kill'
t1va ent" Zola 7 la Pardo BU&D equi.

De

UI'la

titereno1a diatin-

dona. EmU1a.

OUan4\> habla e1 autOI' POll owm:'a pll'O»la, blen eat' q,ue ae
-..t:re elesant., 81oO\1ente)7, a1 oa'be, })6rte,!to, a crcqo
tin debe GDJuapne a MmI40 1& boca con el a.uejo l' fragrante vine de loa 01"'1008, que remo... 7 tort1fiea. e1
68t11o, tMtrG ouarulo l\ap ba'bllUl' & sus lJ8ll'8~es 0 ualloe
8U. ttmo16n cerebral 'I' tJ!'a.Cluaoa. sus pe._entoa, respete
1& tollla en que se produoea 7 DO enm1en4. 1& plan & 1..

n4&.z

Y& JII81lO1od que

doL. Emilia

11ua18n de ver »ensar ,

SWI

e8 aieJ8pH 1a. oondeaa.

Con Zol& tenemoa "1&

h61'O.... 3, porqu. lla:N. ft. ent_ '1 oomo autor.

(Taa'bl_ olt' muoho lJ&ra tund&r eato.)

Tambl. 1& Pardo :Bub cle1etrea el bbl.. de 1a sent. como 1.. p-.
mmo1a, Zol8o no.

POl' ejemp10, Zola nos d1~a el pel.'Sona.;Je de LaIlt1u

lzola, The l!ieiWt!B!1l: lOw'n1...EohuTl, • •

lp~

J!.U..,

J. 6.

p. 1108.

Baa., 1:6 .eatlJ!,

p.

39.
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oon caracter!sticas if suetos del sur de Franoia, pero no nos da el habla
distinta s'Ul'a.
301&

VEt

oas1 to4o POI' los 0~08 de los pemona.a ea, la Pardo BUD no.
nesra.. la de ldlal'\£t Bl;tY:!tl:el1 bonita.

La vida. de LtMSOlDllOl; _

Un 1101'0 tl"ata de 108 barrios b~08 de Para, el otro del oampo _panol.
En 1a p&.,gin& 61 de esta t .. ia, 1s. PardD Bazan nos dice que la d1tereno1a
N

11esa de 1& d1terencla entre la gente de Espana if Franoia.

La Pal"4o

autn

haola contn. 81 uso de un cristal de aumento. pero nos 4a.

_ob.aa desor1po1ones III1nutas.

como una 08.raa.ra.

Pol' 10 aenos, ella pinta como Ve1Uquea,

(To orel.&, haoe aiios ola3."O, que "pintor de o&mara" q,u.ena

deoll' qu.e pinta.'ba como saGa 'lotos la 08aa.ra.
Sua a.esonpolonea de

lOll

Las aleg;d.as de la .1uventud.)

per.lSam1entos de Gabriel son inteH1na.blea.

la liatUl'ale.& son lar,.. tambl&n

p6l"O

bonitu.

Zola desoribe ., d_onN, uaando el

0-10

Z

9i»§

del pe1'llona..1e.

moe lu supere1te10... 7 costUllores (a un punto) de la gente.

am nos

da superet101ones ., oostuabres tamb1_.

los denalles a.e un eapleo.

Las de

Toe-

La Pardo Ba-

ZOla es aU explio1to

La t6on1oa de ouaderr.to.

OOD

ZOla emplea muohD 10

teo, 1a Pard.o Baslrl 10 eob.a a 1a 011a del 1101'0 para h.a.octlo . . ploante.
La aot1tud de ZOla se inolina a los apetltos bestlalea-le l1ene. una taso1-

na.o1&D oon loa peohoa de las l'AUJerea, oon 10 atraot1w de el1as, espeo1al-

mente de 016aenee '7 Bana.

Ilabla Zola.
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A. contemptible reproaob. wlUoh theT heap upon us nat1U'al1s-

t10 writers is the desire to be so1817 photogra.Phers. W.
have 1n va.1B declared. that we a.dm1t the necessit7 of aD
artist's ,POssessil'JB all 1ncU.v1d.ual temperament and s. pel."aonal u;preGs10n... The idea of e:per1.ment oa.rr1ea nth
1t the idea of modification. We start, 1ndeed; from the
twe tao"', wh1ch are our indestl.'Uot1ble basis, but to
ahow the mechanis. of these tacts it i8 DeoesaaJ.7 tor WI
to p1'Oduoe and. 4.1reot the phenomena, this
our sh.aJ:'e of
invention, here is the genius in the book.

r

Traw1Gk comants. aobre _tOI

n8

om usual prooed.ure is to beg1n not nth & plot or
8o.eoharaoier but with a "~a1D Ol"Os"'80t1on of lite"
which he w10he8 to porirq. Then he seleots so.e suitable
ohU'&O"te1'8 and. GJidon each. with a few s~e 1r&1ts. lU.a
P111'ohology 18 of the most elemental'7 ldad..

La Pardo Bu_ _ _ tra una psioolo&f,a m&a honda.

;ew- it Pl1st& en que deaa.nolla" peNonaj_

naJe, mejor en Los

li'b.l'O, pGro en.!t.i

nesarrolla m&s el perso-

!t4£! lat!M'!le••

en ..e

lle&&II08 a conooer a GaDriel 0&81 per

completo.

Zola 18 a poor a.rt18t. His plots are too often aerelT evi_
of 100se17 rela;iQd taDle... This ooDStru.otion makes tor
Httle suspense and. ••• the DOvela are 4ull. ••• The oha1"acners are too often tl'PU or ure representa:U. vee of a olass,
never do thq Decome 1nterest1nC, complex, humaD 1nd1v1duals •
••• Zola is at bia best when pon~ the movem.nt. Ul4
8IIOt10118 9f crcnrde, and sometimes such portraits aobi .....
g:raD4euzo. ,
Pue40 oo••ntar aORe 10 01t&&,.

Pardo J ..... 7 Zola

88 que

ella teje el

Pnmero, otft diterenola entre 1a
SUSpeDSO

en au

DOvela,

Zola

DO.

Pel'O

no pue40 estar de aouel'do que las DOvelaa de lola son a\'Jt.utri4aa. 1'0 10 son.
Loa pG1'IIonajes son t{pioes de un Sftl.PO

0

clase, tal vea, pe:ro hq

UDa

lZOla, The se;jaental Novel, lh U.
Inc.,

2.suckner B. !l'ranok, W;~rA4 ;w,tmture n (:".'" Yoa. Barnes A BODle,

1,63),

p.

125-

. , p. 127.
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una. varia.ol6n entre ellos. 10 de la wohedumbre .. verd.a4. Be un perito
desoriblendo una auohedumbre.

Eaooge personas de la multltud '7 las hace

deatacar. lio tenemos que oonooer1aa IlU3 al tondo.
.. e tipo de d_orlpoi6n.

.lor eso sale _.jor con

La. multitud. vi.... ba,.1o 1a. p1waa 4e Ze1a.

Los do8 autores .enolonan 1& vida politica de loa pel.'Bona.jee, p81'1O no

e8 una »a.:rie 1mponante de la. novel ...

Los autoree ae d11'erenoian en au .anera. de

ad...as

_onhir.

La Pardo Juan,

de ser delload.a, tlene la. 8.Otlt114 ~u.guetona con sus pe1'So~".

Zetla u

0

aaroa.tioo

0

tra.ta. de movemos a las l&gri.mas.

.&S

sa.routlco

ha.b1ando de alBUien bol"1"&Oho, el otro habla.ndo de 1a no'U.ma de tal persona.
(Ellto debe uta.%" en 1a seooi6n de 10 UdAotico.)
La Pardo

BaRn nos cla. ala desoripoionea evoo&ndonoa loa aentidos,

;p&zoo 10 haoe iambia ZOla.
dentre del peoho.
La Pardo
0.108

Pezoo 180 Pardo BUD 'USa est .. t'ODiea m4s '7 _.jor.

Ba.a4a

de un artista

En la herrecla, POI' ejemple, sentimos 81 nUde

0

mu0ha8 veoes ... 1a realld.ad de au novela COIlO »or loa

en una estatua

cion' su manera de ver au realidad.
iiempo.

Trato _to en otre. parte.

0

p1ntura. llo ve as! ZOla. Ta .....
Tambl'n usa 180 palabl"& bite t040 el

Ze1a ve m£s g.r1s que ooler de rosa.

lila

pesim1atioo.

La. aotltud de Zolaes oompl.taaenta conta la relis16n.
raJ. no 1e PaBa cu.nta.
008a .....j8l1t..

A veoes 8. burl.. 0 insulta al ol.ro 0 hab1a de o1;ra

La. Pardo Bada se div1aria con un abad 801'40 '7 usa al humor

"slapstick" con '1, perc no .. injurlante.
bien.

Por 10 geue..

El ou.ra. Jul1"', 10 t1'ata smq

La Pardo Baa4n inol1,Q'8 en loa p8rson~ as un .'4100 '3 un m6dioo para

loa an1mal88, que hablan contra la re11gi<Sn.

Qoroa, el oriado de JuliAn,
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bbla en tawr de la religiOn despu4s de que 1a Pardo BaaM ae burla de '1,
pe1'O es un t:l.po d:l.stinto de burlame.

#111

No da el daDo.

11 t1po de suspenso que usa Zola es 1& ad:verteno1a, pero es mb por

el detemin1amo del l1b1"O que pOr otra. oos&, aunqu. a.wr&enta. el
Pel'O 1& t6on1oa de aumentar &se es pa.:ne del oampo de 1& Parc10

SWIpe_C.

Baa_.

S!

que aabe contar cuento••
Su

·'ora.o16n de 10 va:$016g:l.oo Y
herencia.

_1"1)0.,);

.l..-...·.t... a.

rl,urnh.

d. 1& 1.7 de

"laturallst:l.o ohaJ."aoters oannot deoide their own course in l1te, the1::f
act10ns mq Beem voluntary but in J."eal1ty they are merely the efteot reeult1ng fro. anoestral oauses.- 1
La Pardo

:au4:n.

flO

oree en el d.a.r1r:1n1amo.

81 estudio de Manuela, h1.1a

de una madre d'b11 de quien hereda 1a posib111dad d. 1& misas deb111da4 V,
baJo la ctureaa, muestra tal ev1dene1a, es la. &:doa paris del l1b1'O que ine18t. en 1& harene1a.
COUp8au

Zola de. 1& culpa de la. mala. suerie de

a.l"'ft.1s.

V

a la. a.eb111d.ad. trent. al alcohol, una debU1da.d hereda4a.. :10 puedeD

D. 10 pato16g1oo tenemos una. desoripoi6n de la. ente1'lUda4 d. Manuela,
hemorra.g:Las V 0101'.
mas1a.do.

Zola. nos da. JIIUohO sobre la enteraeda4 4e Coupeau. De-

La. Pardo BazAn aesoribe 1& operao1&n del tumor de una vaoa.

b1e e1 a.rreglar de una pieme. rota. Wo hq DIlOho de 10 pa.'lolog1oo
del epiaodio de Coupeau, oree.

'l'_

adem4a
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Amll 8.016n

del el.mento esD1r1tual." 411 eer ..
1M fUeq. detexup,p1stas U II ma;teria.

,_ aue

ED jem;E! '8otw;fIle.11 180 tuersa determ1n1sta

misma..

~ueda

enPOcler de

aU fume es 180 mactre

La Pardo Bu&a 1& personit1oa var1as veoes, ., haoe an1ma.les (00110 e1

Gallo) a veoes

&

la. gente.

El maestro en uta tewoa as Zola.

Las per-

aonas llecan a aer oomo animales ., las oos. tener atr1butas de gente.
una 'ewoa del1berada.

Los doe nos

dan 81 o£eo'o del amblente. La

Ea

alt~

ol&n de los medio hermarlOa oreolendo en el pecha de 1& If aturaleaa no aablendo

su pa.remesoo, ., la llegad.a de un :rival que as oatal!tloo, ae d.eben al

ambiente.

A.d.em8s 4e d_huIl.Saar a sua personaJes, Zola oasl no. desAllmanlsa a
no801;1'O., oon sua desoripolones d.o la o1"Llel4a4.

ED 1.- ".oraaoil" el amblente ., la. b.ereno!a 8e oomb1l1an para. destru1r a.

Ge1"la1ae.
probl~

lin

l:e. a!:iF! N"9IM!II

no 'ene. .

una. 4e8t1'\1001&n total, .,. el.

10 que 11eva 1& d"'1'\10016n, es el ambiente--l0. even1m1ento8 .,

1& aotitud del padlPe, eto., no .. la he.l'8noia.
Ta he ha.blado del ele.ento espiritual. Sin 1a rellgi&n
nos,

WUt.

0, POI"

tilosotl8o, un Iloab" slente ds la tu.eraa del aabiente.

10 me-

SOllOa

testigoa del nao1m1ento 4e Nana. ., au eduoao1&n tuera d.s la intluGOia de la
191esla

0

d.s personas oon una t110sofia SUUn

La oontlrmao16n de liana.

tu.'

la i1n1oa ves que tenLa ella oontaoto con la iglesia.
Emilla Pardo BuAn oapt6 del natural is. brutal de Zola
10 verdaderamente aproftohab1e, esto es, lao exal:fJa.oilSn
de laB cosas como digna de empa.rej &Z' ., de armonisu oon
1& exal1;&c10n de 1& persoDalidad 'b1lmana.1

j

Pero nunoa aoept& au dete1"ll1n1amo, mater1al1amo,

0

su

USO

de 1&

novela pan. predioa.r (aunque no t03.1ll& a:domas, pred100 POl' 10 que paa').
CWt.nao

'buaqu4 latura:U.smo en la en01010pec11a, oas1 todo 10 que ooa-

teafa terda que ver con esta f'aoeta.

Dioe que el ambiente sooial,

110

el

1ncl1.'ri4uo, .. 10 que iDfl\qe en el d..azorollo del argwaento. l'ambi&a
1nol'qe.

ot world or event can be explained oausall1'
or lleohanioal11' bT reference 'to previous states or events,
or ohanoe. 1'0 0081110 pupose.
lio Ood is ~u1l'ed
explain tbe wol'ld.
XaD 18 not iamorial, is inoidental produot of the world
BTer;,y state

'0

pzrooea8.
1'0 absolute values. J.ll values are a function of bumaa attitudes, ire""ts, needs, sat1af'aotiona, or of' natural
proo......
VeJlGs aqu! .. lola, no vemoa & la PU'do :au••

ea.
La Pa:r40 . . . . . . . .ola d.etall.. re;pulfliW8 entre la belle... de sus
desor1po1ones. famb1h. ...o1a t1pos ano3!'lla188, como la v.ie.1a con el boote •
. la tlena . . datall.. sembrLo. l' re;puls1vos que t1ene de boutos.

us tipoa pareoen anomales.
I

Los 'Wenes son oomo

niLe

0

fed08

son bu.anos de uaa

anera l' C2."U.el a l~ ve.. Oena1se tiene oa;r:aotenstioas 'btlenas, pezro te»00110

un animal. Viva con 40s bombrea, luep oompa,rte un hombre oon

tra lIIIlt1er, luego baJo,

~o,

_"'0•

... natural.1sm, in order to abow more e..117 the results
of bered1t1', d.el1berateq obose abnol'llal obaracte.,
lJl&tIir times mentally tmIItable or eva inaaDe, and 1ts
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aitus.tioJUJ are daring and violet, auoh as adulteq and
1noest- Ita emphasis was allfal8 on the sea.ll\Y side of
11te.
En

la lit4£! Blt9lale.

pemoho, el _dio ho:ma.DO,

08

el prcduoto de adul-

ter10, l' au relao1on oon su med10 h.ol'tllalla es, olaro. el 1noesto. En
L.U_s--_... .&,'IO. e1 adulterio se ve m!s de una vea.

Oasi vemos e1 1no_to en

.1 bter'- que __ tra!lana bacia Lantler (1' vioe versa). e1 pa4re Uestt1lllo de

.us medio hermazlOa.

Del pea1lDiamo no tenemoa _oho con la Pardo Basin, pero

&Un

las d__

or1poiones de Zela. 7 su aa.».era de presentarlaa presenian e1 pes1a1allO. Loa
obreroa dol 11b1'O, oon a.lgunaa 0%.00p010nea, son trls1;es, los brucs suelto_,
1'10

ohulando oon ~

COlllPan...

Todoa viven en laB tabernas-oharlaa,

rien l' 1uohan. S. nota en eata tes1a ouautas pl,ginas mI.s a. neoea1tan para
da.:t' .jeapl08 de . .1 to4as eatas facetas en Zela..

It.

de

"DO'

..... ~'h ...._

Y

_tl10 deaM14A ..A4!tj1

...... -010.

de 11""'--.

Ta h.e habla40 en eatas conclualones del eat110. La Pardo BUD tlene
buen estilo 7 11rialllO. Del 1ensua.je populacheX'O, ienemos
bla de 1& gente, perc ella no

DOS

da. moho de 10 g1'Ose1"O.

ella habla aobre l' alrededor de 1a lengua tuene.
deletrea el habla d.e 1& aente.

Zela _

e~_p1oa

del ha-

POl" 10 general

He .enoionado que ella

oas1 oriminal con 10 s;t'Osero--en 10

que haeen los persona;J-, 10 que cUoe, a. veoes 10 que dioe Zela

mallO, eto.

iA veoes Zela _ linoo. Su d_or1po1on de la e.oena. entre Coupeau l'

ae~

va.1se despwSs del naoimiento de Nana, partes de las desol"ipo1onea de las
muoh.ed:ulllbres.

lSl gent!o parece teneroDClas l' vida.

lpatt1aon, 100. olt.

En ~ madre Na.turale.a existe 1& a.polog!a del inatinto t 01 aro , que el

insiinio

8S

un a.raa que USa 1a Naturaleaa.

Be 1& tuerza que detem!na 10

que pasa ent" los med.1o hermanos, c1..a.d.M las oU:ouDatanoiaa.
Los prinoipios morales 7 soolales caei no se oonooen en los pazos de

lloa., 0 oas1 pa.reoe &si, perc la Pardo Ba.aan no oomiGD8a a destru1rlos,
ped.a.ao tl"U peduo, oomo 10 haoe Zola.
mentos para desiruirlos.
oontl"a.r1o.

ZOla usa lao a.oumulao16n de even1-

En Zola, 10 bueno no reoibe nigUn pHld.o.

1.0

La destrttooi6n de Ge1"V'a1ae-de sus prinoipioa luego su salud.--

es el tema del libro.
vela

0

'

La Pardo Baaa no trata de enseDa.r, O1"8e que el a:.r.'te no .. utUitario.

la- tra;ta de desenoubrir los problemas delLl 6poo&. Su hi"a

JJOa

dioe que

tlene muoho inter&s en _.1orar la v1da del obrezo (,a nota40). Boa muestra

tode 10 horrible. No forma wo. . perc .. obvioao 10 que irata de
DOS,

deol~

llOrQ.ue exagel"a 0llaIld0 tiene mensaJe.
••• el ,.,hodo d~aei&f que emplea Zola 81m »U'&.
blnohar 1& 1"8&1
as deo r, 10 nesro '3' trute de la
realld..a4, 7 que el !lOvelista p1'00e4e 00_ los pl"ed1oe40rea,
ouando en un aem&n abultan 101 peoa4oa con el fin de aover a pen1tenoi& al aw11tor10. 1
Muohos durante la 'pooa del B' atualislllO dJJ Gron que lola iba a des-

tll"llil" las moralejaa de hanoia.

otros dijeron que 1& literatura ea una

retleooi&n de la sooiedad. 7 sus preoou.paoiones.

otros djJeron que 10 malo

en loa l:1.bros de lola choocS tanto que nadie quer!a emul.arlo.
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There is no denial. that he shova us a grea.t deal eE Ellth,
but it is never made attractlve. lnstead lt is shown 110
that hnmanit1' vill be sufficientl1' aroused to olean it up.l
Rubo un tlempo en que 1& aousacl~n de deemoralizarnoll
pea4 aobre 1& loter!& 7 loa toroa, el naturalismo f t
1 hereda.r los omenes de _tas doa tive1"8ionea genulnamente
D&Olonalea. 2
Loa d.etallea hoBibles de 1.01& apuntan una enEem.dad soclal.

de 1& Pardo
p,r el

Baam aon de otras

tOJll&l>

cosaa.

lola, deliG!!!

,~eD8

d_asia40, 1& pobreza, 1a v~ezJ 1& lU'do

Loa

de Coupeau

.BuD, el tumor

Ie 1& TaOa., la v1e~a con e1 bocie, etc.
Primezoo 10 sentiJDos per los peraonajea de lola, pezo d..puU de una
oollblnaoi~n

de bw:>larse de el10s ., pidi'ndoncs dema,81a4a ooDlpaai&n (Ze1a.
Ita Parc10 :Ba.z&n t1ene un eatUo li88.J.'O

-sagera tanlo), no 10 sentimos ta.nto.

de habl&l* a. tal punta que no pod. . . . .tirlo au.cho per los
II!II

Jerso~_

Bl :naiuraliamo de 1.. novela espanola .. d1stinto d.el de
la !'rano_at mmoa ae haOe la a.polos!a del oiego irJatinto
n1 ae ~'WIt1:f'1oan sua uoeaoa. Del naturaU.. trail. pas_
a. rw.eatra. nac1&n loa oaraaierea puramente extemos. II1nut010s1404 desoriptin, tendeDOla a la preeenl&oltSn 4e b~oa
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